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ABSTRACT
This project presents a critical oral history of the movement of communities affected by the
Tucuruí Dam in Tucuruí, Para. Like the many other hydroelectrics constructed during the
1970s and 80s, the Tucuruí Dam was built to deliver power and profits to influential
economic entities, namely nearby bauxite and aluminum mines, while local communities
incurred the costs. Due to inadequate pre-project studies and irresponsible resettlement and
indemnification programs, the construction of the dam and its reservoir brought devastating
social and environmental impacts to the surrounding region. In the wake of this
devastation, a social movement emerged to defend the rights of the so-called “damaffected” people, which later became part of a national network of anti-dam movements.
The objective of this project was to construct a comprehensive history of this local
movement with the words of movement participants and affiliates and to identify themes
and lessons learned through their experiences. A history of this kind represents a
perspective that is ignored by the dominant socioeconomic system, and could also serve as
a supplement to existing historical and organizational resources for other present and future
movements of dam-affected communities. Research was carried out through two weeks of
semi-structured interviews with community members and movement leadership, principally
in the town of Jacundá, Para, and participatory observation of a Movement of Dam
Affected Peoples (MAB, Movimento dos Atingidos Por Barragens) seminar in Marabá,
Pará. The product of this project is a critical oral history that demonstrates that the
participants of this movement had both common experiences and differing perspectives.

RESUMO
Este trabalho apresenta uma história oral do movimento das comunidades atingidas pela
Usina Hidrelétrica de Tucuruí, em Tucuruí, Pará. Como as outras hidrelétricas
implementadas nas décadas 70 e 80, a barragem de Tucuruí foi construída pra suprir
energia e lucra aos projetos de mineração e outras entidades econômicas influentes da
região, enquanto as comunidades locais pagaram os custos. Por causa de estudos
preliminares inadequados e programas de indenização e remanejamento irresponsáveis, a
construção da barragem e seu reservatório trouxe impactos sócio-ambientais graves. Neste
contexto, um movimento social surgiu pra defender os direitos das/os atingidas/os, que
eventualmente se juntou com uma rede nacional de movimentos de comunidades atingidas
por barragens. O objetivo deste projeto foi construir uma história compreensiva deste
movimento usando as palavras das próprias/os participantes e afiliadas/os, e identificar
temas e lições aprendidas através desta experiência. Uma história deste tipo representa uma
perspectiva que é deslegitimada pelo sistema socioeconômico dominante, e pode também
servir como um suplemento aos recursos que já existem para outros movimentos de
atingidos agora e no futuro. A pesquisa foi feita ao longo de duas semanas de entrevistas
semi-estruturadas com membros das comunidades atingidas e a liderança do movimento,
principalmente na cidade de Jacundá, Pará, e observação participante de um seminário do
Movimento dos Atingidos por Barragens em Marabá, Pará. O produto deste projeto é uma
história oral critica que mostra que os participantes deste movimento tinham ambos
experiências parecidas e perspectivas diferentes.
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Introduction
This project presents a critical oral history of the movement of communities
affected by the Tucuruí Dam in Tucuruí, Para. Planning for the Tucuruí Dam began in the
early 1970s and came as a part of the military dictatorship’s broader development program
aimed at economic “growth” through liberalization, industrialization, and the colonization
of Amazônia. Like other contemporary large infrastructure projects, the Tucuruí Dam was
built to deliver power and profits to multinational corporations, namely aluminum and
bauxite mines, while local communities incurred the costs. Due to inadequate pre-project
studies and irresponsible resettlement and indemnification programs by Eletronorte, the
northern subsidiary of public utility company Eletrobrás, the construction of the Tucuruí
dam and the flooding of its reservoir in 1984 brought devastating social and environmental
impacts to the surrounding region. The majority of expropriated families did not receive
reparation for their losses, and those that were indemnified by Eletronorte were not
appropriately compensated. In the wake of this devastation, a social movement emerged to
defend the rights of the so-called dam-affected people that would later integrate into a
national anti-dam movement. The objective of this project was to construct a
comprehensive history of this local movement with the words of movement participants
and affiliates and to identify themes and lessons learned through their experiences. A
history of this kind represents a perspective that is ignored by the dominant socioeconomic
system, and could also serve as a supplement to existing historical and organizational
resources for other present and future movements of dam-affected communities. While I
encountered some difficulties accessing broad spectrum of perspectives and negotiating the
conflicting perspectives that I did encounter, I was able to create what I believe is a
comprehensive oral history of the origins of this movement, and discovered that the
expropriados of this region shared common experiences while representing divergent
perspectives.
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Background
Brasilian Energy Policy
Brasil’s first hydroelectric dams were constructed at the beginning of the 20th
century to supply power to the nation’s infant industries, but it was not until decades later
that the Brasilian government developed a full-fledged hydroelectric program. Beginning
in the 1960s and intensifying in the 1970s, the military dictatorship created a new energy
policy based in hydroelectric power and driven by three important forces. Firstly, during
this time the military government shifted its focus towards development and economic
“progress” through industrialization and liberalization. The dictatorship held that Brasil’s
wealth of natural resources were meant to be exploited, and that the government needed
to expand into previously undeveloped regions in order to maintain control capture
potential profits. Employing the rhetoric of, “Integrar Para Não Entregar,” or “Integrate
so as not to Lose,” the military government funded the colonization of Amazônia through
public infrastructure projects, such as roads and dams, and incentives for private
development. At the same time, Western governments and international financial
institutions, such as the World Bank, promoted a model of development based in creating
large-scale infrastructure and other incentives for foreign capital investment. 1 Lastly,
beginning in the early 1970s, the world was struck by the international oil crisis, which
prompted the Brasilian government to seek new forms of energy that would allow for
independence from foreign oil and greater self-sufficiency. 2
Beginning in the early 1970s, the military dictatorship began planning and
funding dozens of new hydroelectric dams, concentrated in the South, North, and
Northeast regions of the country. Even as government rhetoric shifted from away from
national security during the abertura, dam projects were justified by the myths of vast,
unexploited reserves of natural resources and low-impact hydraulic energy 3 .
1

Schwartzman, Stephen and Michelle Malone. “MDBs and the Brasilian Electrical Energy Sector” in
Hydroelectric Dams on Brasil’s Xingu River and Indigenous People. Ed. De O. Santos, Leinad
Ayer and Lúcia M.M. de Andrade. Cambridge, MA: Cultural Survival, 1990. 57-66.

2

Rosa, Luis Pinguelli and Roberto Schaeffer. “Brasilian Energy Policy” in Hydroelectric Dams on Brasil’s
Xingu River and Indigenous People. Ed. De O. Santos, Leinad Ayer and Lúcia M.M. de Andrade.
Cambridge, MA: Cultural Survival, 1990. 47-52.

3

Dumans Guedes, André. “Discurso e resistência: a construção da questão do neoliberalismo pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens.” Programa Regional de Becas CLACSO. 2005
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Hydroelectric construction remained prolific throughout the 70s and 80s, quickly shifting
the Brasilian energy matrix into one dominated by hydroelectric power. According to the
Ministry of Mines and Energy, of all the energy produced in the world in 2006, 35% was
from petroleum, 24% coal, 21% natural gas, 11% biomass, 6% uranium, and just 2%
hydroelectric. In the same year, 84% of energy produced in Brasil was generated by
hydroelectric dams. 4

The Tucuruí Dam

In 1975 the military government of President Emílio Médici approved the plan for
the Tucuruí dam on the Tocantins River in the northern state of Pará. This location was
chosen due to its high energy capture potential and its proximity to two major mining
projects, one for bauxite and another for iron, both controlled by multinational
corporations 5 . The dam would be the first major undertaking of Eletronorte, a subsidiary
of the national public energy corporation Eletrobrás responsible for the northern states of
Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins and Mato Grosso. The
first stage of construction began in 1976 and was completed in 1985 with the construction
of the original turbines and the flooding of the dam’s reservoir. A second phase was
completed in November, 2008 with the addition of 11 new turbines, and a third phase
constituted by the construction of a canal for industrial shipping is currently underway
and expected to be completed by 2010. Presently, the Tucuruí Dam remains one of the
five largest hydroelectrics in the world, producing over 4000MW of power each year.
This represents 70% of all electric power produced in northern Brasil and 6% of electric
power produced in the country. 6

The Development of the Tucuruí Region
4

5

6

“Usinas Hidrelétricas na Bacia do Araguaia-Tocantins: Energia Para Que e Para Quem?” Presentation
prepared by MAB militants for MAB Seminario. Marabá, Pará, 22 Nov 2008.
Magalhaes, Sonia Barbosa. “Tucuruí: A Relocation Policy in Context” in Hydroelectric Dams on Brasil’s
Xingu River and Indigenous People. Ed. De O. Santos, Leinad Ayer and Lúcia M.M. de Andrade.
Cambridge, MA: Cultural Survival, 1990: 105.
“Tucuruí Hydropower Complex, Brazil.” World Commission of Dams. November 2000.
<http://www.dams.org.> Accessed 28/10/2008.
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Prior to development of the 1960s and 70s and the construction of the Tucuruí
Dam, the Tucuruí region was populated by small, subsistence communities. These
isolated villages lived off of natural resource extraction based in fishing, hunting, Brasil
nuts (Castanha-do-Pará) and diamonds, but also including rubber, gold, medicinal herbs,
and other goods. 7 Although not all of these communities could be characterized as
riverine (ribeirinho) populations, they depended heavily on the nearby Tocantins River
for transportation and sustenance.
The Tucuruí region was fundamentally and permanently changed by the
government’s colonization program of the 1960s and 1970s. This era brought the
construction of new major highways, including the Belém-Brasília Highway and the
Transamazônia, the implementation of large-scale infrastructure projects such as the
Great Carajas project and the Tucuruí hydroelectric, and the establishment of more heavy
industry. 8 At the same time, the development policies of the dictatorship supported the
proliferation large-scale economic ventures, namely cattle ranching and timber
extraction, which led to widespread land use changes and local integration into regional
and national markets.
Increased accessibility and new economic opportunities brought a massive
immigration wave to this region, principally from the Northeast and Central-West
regions. 9 According to census data, the combined population of upstream and
downstream communities in the region now known as Tucuruí Lake grew from 76,498 in
1960 to to 101,134 in 1970, climbing to 213,768 in 1980, 301,876 in 1990, and 353,750
in 2000. The population of Tucuruí alone grew from approximately 8,000 to 40,000 in
the decade of dam construction. 10 During the planning phases of the Tucuruí Dam, the
region consisted of three upstream municipalities- Jacundá, Itupiranga, and Tucuruí- and
four downstream- Baião, Mocajuba, Cametá, and Ajuru. Over the course of the 1970s
and 80s, the mass migration and resettlement in the wake of the flooding of Tucuruí Lake
necessitated the foundation of five new municipalities- Novo Breu Branco, Goianésia,

7

Assis, William. “Contexto Social, Político, Cultural, e Econômico da Região Ameaçada pela Barragem de
Marabá.” Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins (LASAT), nucleo da Universidade Federal
do Pará (UFPa). Lecture prepared for MAB Seminar, 22 Nov 2008.
8
World Commission of Dams, 2000.
9
Assis, 2008.
10
World Commission of Dams, 2000.
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Novo Ipuxina, and Novo Repartimento. 11 The influx of new settlers in the absence of
adequate infrastructure, social programs, or concrete land policies led to decades of
intense land conflicts and heightened social problems, including violence, drug
trafficking and prostitution. Added to these issues were the immense impacts of the
construction of the dam and its reservoir.

The Impacts of the Tucuruí Dam

The construction of the Tucuruí dam and its upstream reservoir and created a
myriad of social and environmental problems for the local populations. The flooding of
the initial reservoir inundated over 2,850 km2 of land, submerging parts of thirteen
villages in three municipalities and displacing over 5,000 families. 12 The dam also
flooded part of three indigenous reserves (Parakanã, Pucuruí and Montanha) and its
transmission lines cut through four others (Mãe Maria, Trocará, Krikati and Cana
Brava) 13 . Furthermore, downstream communities that were dependent on fish and other
river-based resources suffered from a decline in fish and shrimp populations and
decreased water quality 14 . The dam also created a number of environmental health issues,
including a mosquito plague fostered by the rotting of submerged vegetation in the dam’s
reservoir and a subsequent malaria outbreak15 . While affected communities incurred all
of the costs of the new dam, they received none of the benefits. The energy produced by
the Tucuruí was supplied at subsidized prices to regional mineral extraction projects,
such as Albras, ALCOA, Alunorte, and the Great Carajas program. According to the case
study carried out by the World Commission of Dams, approximately 60% of the energy
produced by the dam between 1984 and 1999 went to large industrial consumers, while
local communities did not receive energy from the dam until 1997. 16 Furthermore, in
1990, these corporate consumers were receiving electricity produced at a real cost of

11

World Commission of Dams, 2000: 82.
World Commission of Dams, 2000.
13
Fearnside, Philip. “Social Impacts of Brasil’s Tucuruí Dam.” Environmental Management. Vol. 24, No.
4. 1999: 495.
14
Barrow, 1998: 71-72
15
World Commission of Dams, 2000.
16
Ibid.
12
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45/1000 of a U.S. dollar at rates of 17/1000 of a U.S. dollar 17 . Today, nearly a fifth of the
energy produced by the dam is supplied to two aluminum corporations at similarly
distorted prices while communities living in the shadows of Tucuruí’s supply lines pay
inflated market prices while demands by the communities of the Tucuruí Lake islands for
energy infrastructure remain unmet. 18

Eletronorte: Before and After the Flood

Eletronorte’s relationship to the communities of the Tucuruí region before,
during, and after the completion of the project has been characterized as irresponsible and
inhumane. The company did not include any study of social impacts in its original
assessments of the dam, and it was not until two years after the start of construction, in
1975, that the company sent a single consultant to the site for a month long field visit.
This superficial assessment estimated a displaced population of 15,000, and noted that
over a third of the affected population would have no claims to reparations due to a lack
of official land titles or equivalents. 19 In the following years, the company hired a
number of private consulting firms to carry out surveys of threatened communities, which
proved to be rushed and incomplete. Eletronorte created a woefully inadequate
resettlement and indemnification plan based on these studies, and offered affected
communities no opportunities to participate or express opinions and concerns. In
addition, throughout the planning and construction of the dam, little to no information
was offered to communities that would be affected by the project, and the company
consistently refused to their demands to communicate. 20 Studies conducted after the
initial filling of the reservoir concluded that the floods displaced 3,350 families, or
17,319 people, but official calculations rose to 5,000 families, or 32,871 people, by 1985,
not including the indigenous population 21 . While some of these communities were
notified beforehand, a large portion of the population were given no warning regarding
17

Rosa and Schaeffer, 1990
“O Preço da Luz É um Roubo.” Pamphlet produced by the Direção Nacional do Movimento dos
Atingidos por Barragens. 2008.
19
Fearnside, 1999: 487.
20
Gomes da Silveira, Claudionar. Uma Cidade Submersa: Memória e História de Jacundá, 1915-1983.
Belém: Editora Paka-Tatu, 2001: 90.
21
Fearnside, 1999: 487.
18
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the flooding due to negligence and a lack of appropriate sociological research on the part
of the company. 22 As of February 1988, four years after the closing of the dam, just 2539
rural families and 1433 urban families had been relocated, and over a thousand families
remained displaced. Among the resettled population, over 3,700 people had to be
relocated to new areas after their original resettlement sites were flooded by the reservoir
to due miscalculations in topographical mapping. 23 In addition, the initial plans only
reimbursed those families with titles, which excluded two thirds of the dislocated
populations, and offered cash reimbursements with values now estimated to be just fifty
percent of the real market prices of their land. 24 It was in this context, in the wake of
exclusion, displacement and unjust indemnification, that the social movement against
Eletronorte took root in the Tucuruí Lake region.

Power and Policy in the Dam Complex
“Energia Para Que e Para Quem?”

Unfortunately the Tucuruí case is not an exception to the rule, but rather
emblematic of the power dynamics in the Brasilian energy sector. Brasilian energy policy
is shaped by the dominant, neoliberal model of development based in privatization and
incentives for foreign and domestic capital investment. This system delivers profits,
benefits and resources to a privileged class and externalizes costs to underprivileged and
marginalized communities. In the case of the hydroelectric complex, dams across the
country provide contracts and cheap energy to multinational corporations and wreak
social and environmental havoc on surrounding communities. According to statistics
released by the Minestry of Mines and Energy, in 2006, heavy industries consumed 47%
of the energy produced in Brasil, compared to 25% for residential consumption, 18% for
commercial use, and 14% for other uses. Furthermore, 24% of this energy was consumed
by just 665 companies, 5% by a single company, the multinational mining giant
Companhia Vale do Rio Doce. 25 These companies receive energy at highly subsidized

22

World Commission of Dams, 2000.
World Commission of Dams, 2000.
24
Dumans Guedes, 2005: 4.
25
“O Preço da Luz É um Roubo.” MAB, 2008.
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prices, while host communities pay inflated prices or, in many cases, remain without
energy infrastructure. At the same time, profit opportunities generated by dam projects
are usually reserved for powerful, well-connected corporations who can afford to pay the
highest price during “public” contract bidding. The vast majority of jobs generated by
these lucrative contracts, such as construction and material distribution, are short term
and low paying. Dam projects attract thousands of workers to a region for a limited time
period, resulting in an immense, overnight population growth that stresses local
infrastructure, resulting in socioeconomic strife for local populations. At the same time,
these communities incur the grave social and environmental impacts of caused by
flooding and dam construction. As of 2005, the flooding caused by Brasil’s hydroelectric
dams had inundated over 34,000km2 of land, creating some of the largest artificial lakes
in the world. 26 As a result, of the 40 million people displaced by hydroelectric dams
internationally over the course of the 20th century, 1 million were in Brasil. Of these 1
million displaced people, it is estimated that just 30% received some form of reparations
for their losses. 27 Thus, the socioeconomic benefits of dam projects are delivered
disproportionately to multibillion dollar, multinational corporations while local
communities are left to suffer the consequences.
While improvements have been made in recent years due to pressure from social
movements and dam-affected communities, the decision-making that shapes Brasilian
energy sector is largely inequitable and undemocratic. Under this structure, policy
decisions are controlled by powerful stakeholders that benefit from the construction of
dams and the energy they generate. Legally, there are five phases in dam construction 28 :
1) Viability studies, including the EIA (Estudo de Impacto Ambiental, Environmental Impact
Study) and the RIMA (Relatório de Impacto Ambiental, Environmental Impact Report);
2) Environmental Licensing (LA, “Licença Ambiental) through IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasilian Institute for the
Environment and Renewable Natural Resources);
3) Bidding for energy contracts and future production;

26

Dumans Guedes, 2005: 5.
“Hidrelétricas do Brasil.” International Rivers Association. <http://internationalrivers.org.> Last accessed
1/12/08.
28
“Usinas Hidrelétricas na Bacia do Araguaia-Tocantins: Energia Para Que e Para Quem?” 22 Nov 2008.
27
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4) Implementation Licensing (LI, “Licença de Implementação)
5) Operation Licensing (LO, “Licença de Operação)

Theoretically these phases necessitate careful consideration of the potential impacts of
hydroelectric projects, but as Sigaud asserts in her essay, “The Social Implications of the
Eletric Sector Policy,” this is almost never the case. 29 Hydroelectric projects are initiated
through pressure from a powerful lobby, representing groups from sector planning, civil
construction, and most importantly, heavy industry and other major energy consumers.
These economic entities are intimately linked with local and national government
agencies, which serve the needs of international capital in the name of “progress” and
“development.” The decision to begin a dam project begins with high-level deals made
behind closed doors, meaning that considerable resources have already been invested
before the official process begins. Only once a project begins and contracts are signed are
social and environmental impacts studies performed, at which point they are only
designed to, “minimize, to mitigate, or to neutralize impacts,” for a decision that has
already been made. 30 Furthermore, these studies are notoriously inadequate and include
only superficial input from surrounding communities. 31 In addition to being excluded
from these decisions, information about dam projects and their potential impacts are often
intentionally withheld from dam-affected communities. Literature produced by the
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, Moviment of Dam Affected Peoples)
describes common strategies and tactics employed by multinational corporations during
the construction of dams and observed by affected communities. This material stresses
the “discrete” nature of initial surveys and the dissemination of “propaganda and false
promises” in place of concrete data. 32 Furthermore, studies on the nature of anti-dam
movements and other development induced displacement and resettlement” (DIDR)
resistance, such as Oliver-Smith’s 2001 paper on DIDR resistance and Carvalho’s 2006
paper on environmental resistance and Amazonian energy policy, assert that the lack of

29

Sigaud, Lygia. “The Social Implications of the Electric Sector Policy” in Hydroelectric Dams on Brazil’s
Xingu River and Indigenous People. Ed. De O. Santos, Leinad Ayer and Lúcia M.M. de Andrade.
Cambridge, MA: Cultural Survival, 1990.
30
Sigaud, 1990: 98.
31
Ibid: 102.
32
“Estratégias e Tácticas Usadas Pelas Multinacionais na Construção de Hidrelétricas.” Pelos militantes do
MAB. Nov 2008.
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access to information is one of the biggest obstacles to anti-dam movements. 33 The
power asymmetry inherent to the dam complex allows the “dominant coalition” to control
knowledge of present and future projects, inhibiting communities from defending their
rights and voicing their perspectives. 34

The Emergence of Social Movements

As Brasil’s hydroelectric program intensified, communities across the country were
confronted with dam projects and faced with the same social and environmental
problems. Starting in the late 1970s and early 1980s and intensifying with the democratic
opening of the 1980s, reparations and anti-dam movements evolved in various regions of
Brasil, principally in the South, North, and Northeast where hydroelectric construction
was concentrated. In the southern states of Rio Grande do Sul and Santa Katarina, where
hundreds of thousands of people were displaced by two major dams on the Urugui River,
one of the first dam movements emerged with the support of local unions and the
Catholic Church. Local communities founded the Regional Commission of People
Affected by Dams (CRAB, Comissiao Regional de Atingidos por Barragens), and used
community organizing and outreach to international allies to build a powerful grassroots
organization. Through a series of public actions in the early 1980s, CRAB was able to
force Eletrosul, the southern subsidiary of Eletrobrás, to sign a favorable resettlement and
indemnification agreement. 35 By the early 1990s, a network of anti-dam movements had
emerged, and in 1991, the First Congress of People Affected by Dams was held, resulting
in the creation of the national Movement of People Affected by Dams (MAB, Movimento
dos Atingidos por Barragens). 36 Today, this coalition represents over a million people
and uses resource and knowledge sharing to provide support to communities organizing
against powerful electric companies and their allies.
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Carvalho, Georgia. “Environmental Resistance and the Politics of Energy Development in the Brasilian
Amazon.” Journal of Environment and Development. Vol 15 Number 3. September 2006: 245-268.
Oliver-Smith, Anthony. “Displacement, Resistance and the Critique of Development: From the grassroots to the global.” Oxford: Refugee Studies Center, Oxford University, 2001
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Carvalho, 2006.
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Oliver-Smith, 2001: 28.
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“História do MAB.” <http://www.mab.org.> Accessed 29/10/2008.
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Just as the foundations for CRAB were being laid in southern Brasil, a movement
began to form in the communities affected by the Tucuruí dam. Mobilization began with
the support of the Catholic Church through the Pastoral Land Commission (CPT,
Commissão Pastoral da Terra), and the Rural Workers Union (Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Tucuruí), which had been recently democratized after decades of
corporate and government control. These organizations began to disseminate information
to riverine population, creating a network amongst these communities, and connected
their fight with other movements acting in other regions of the country37 . By the early
1990s, community members formed a various independent organizations focusing
specifically on dam-related issues, and had won a number of battles against Eletronorte
and its allies. After years of struggle, this movement lives on in the Tucuruí region,
driven principally by the local MAB chapter and municipal expropriado associations.

Justification & Objectives
The history of the Tucuruí dam and the movement of those affected by it
exemplify a larger, systemic problem in Brasilian energy policy. The model of
development that shapes these policies hinges on power structures and decision making
processes that exclude the majority of the population and provide no opportunity for
democratic participation. This dynamic must be shifted so that affected communities are
empowered and able to participate in the decisions that affect them most. One important
step towards making this change is representing the perspective of these traditionally
ignored or “invisible” groups. These communities and their allies have begun this work
by chronicling the impacts of existing dams and the potential impacts of new dam
projects, as well as the histories of dam-affected communities and their social
movements.
In the absence of institutional opportunities for participation and representation,
dam affected communities have formed social movements in order to defend their rights
and create alternatives to an inequitable, irresponsible energy policy. Based on their
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Dumans Guedes, 2005.

37

experiences, these groups have developed their own strategies and tactics for battling
against the dam complex and its allies, as well as structures and resources for threatened
and affected communities. This knowledge, organizational and historical, is shared
through an ever-growing network of dam affected peoples and allies, manifested
nationally through the Movement of Dam Affected People (MAB- Movimento dos
Atingidos por Barragens) and locally in the form of MAB chapters, community
associations, and other regional organizations. The exchange and support provided by
these structures is essential to the empowerment of dam affected peoples and the
realization of an alternative model of energy and development.
In designing my project, I sought to address the lack of representation of damaffected communities and the need for networking and knowledge sharing across local
anti-dam movements. Furthermore, I wanted to make a constructive contribution to the
growing anti-dam struggle while respecting my position as a foreign ally of a different
experience and recognizing my limited time and resources. I concluded that the best way
to meet these goals was to attempt to construct a comprehensive history of one anti-dam
struggle from the perspective of those who experienced it. Firstly, in order to combat an
exploitative and inequitable model development, it is important to represent those
disempowered by this model. The history of the Tucuruí Dam and the movement that
emerged in its wake, most often told from the perspective of those who profited from this
region’s devastation, must be told by those who lived this history. Furthermore, lessons
learned from this experience are valuable for current and future struggles in other damaffected communities. This first-hand knowledge could supplement the broader historical
and organizational resources already exchanged by anti-dam movements and damaffected communities.
To this end, the objective of this project was to construct an oral history of the
movement of communities affected by the Tucuruí Dam from the perspective of movement
participants and to identify and lessons learned through this experience. This broad
objective was approached through more specific objectives:
-

To place the Tucuruí Dam in the context of Brasilian energy policy and
development;
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-

To understand the history, structure, and strategies of national movements of
dam-affected peoples;

-

To construct a history of the Tucuruí Dam and movement that emerged in
Jacundá and surrounding communities in the 1980s and early 1990s from the
perspective of participants;

-

To identify themes and lessons learned by community members and movement
leaders in the Jacundá and surrounding communities;

- To structure this information in a format that could be useful and accessible for
other present and future dam-affected communities.

Methods and Results
I approached the objectives of this project through qualitative methods. Broadly, I
used background research based in books, periodicals, online sources, and materials
provided by community members and movement participants to construct the various
contexts of the Tucuruí Dam. I then used interviews and participatory observation to
expand upon this base of knowledge. After transcribing and analyzing these interviews
and observations, I identified themes in experiences and lessons learned, selected sections
of transcriptions to illustrate these themes, and formatted them into a cohesive, critical
history.

I conducted my field research for this project over a two and a half week period in
November, 2008 in the southern region of Pará state. I spent the first two weeks
conducting semi-structured interviews with movement leaders, participants, allies, and
historians in Jacundá and Tucuruí, Para. These interviews began with specific questions
about the person’s origins and relationship to the dam and the social movement, and then
became loose conversations directed by the interviewees. I began with a few contacts in
these communities and used personal references to obtain new interviewees. While this
limited my sample size, it also made it easier for interviewees to trust me and created a
more comfortable atmosphere. I attempted to find contacts from various communities and
organizations to reach as many perspectives as possible. Most interviews lasted from
between a half an hour to an hour and a half, depending on the context and time
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constraints. Almost all interviews were recorded, with the permission of participants, and
I used field notes to record data from those that were not. Many of the interviews were
one on one, but some were in groups and others with the accompaniment of other
contacts or family members.
By the end of these two weeks I conducted 12 formal interviews and spoken with
20 people. Basic information about these interviewees can be found in Appendix A. With
the exception of three people, one historian and two movement leaders, all of the
interviewees were dam-affected peoples and identified as expropriados or atingidos. This
sample represented a number of involved entities- six were members of the Assoçião dos
Expropriados de Jacundá (the Association of Expropriates of Jacundá), three were
affiliates of the Sindicato de Trabalhadores Rurais (Rural Workers Union), six were
organizers for the Movimento dos Atingidos por Barragens (Movement of Dam-Affected
Peoples), two were employees of the municipal government of Jacundá, and two were
historians associated with local universities. Of the 20, 14 were men and 6 were women.
6 were between the ages of 20-40,and 5 were between 40-70, and 9 were between 70-90.
By the end of these two weeks of interviews I had accumulated over 30 hours of tape.
After transcribing the majority of these recordings, I used field and notes and
transcriptions to identify common themes in the responses. I did not have a concrete
definition of what constituted a “common” experience, but generally if more than one or
two interviewees related similar experiences, I tried to include these in the final product.
Once I had outlined these themes, I selected representative quotes for each, and arranged
them into the oral history that follows.

After two weeks of interviews in Jacundá and Tucuruí, I attended a three-day
seminar in Marabá, Pará hosted by MAB and other ally organizations. Represented
groups included MAB, the Movimento Sem Terra (Landless Peoples Movement), the
Comissão Pastoral da Terra (Pastoral Land Commission), the Movimento dos Pequenos
Agricultores (Movement of Small Farmers), the Sociedade de Defesa dos Direitos
Humanos (Society for the Defense of Human Rights), the Movimento das Mulheres
Camponesas (Movement of Rural Women), and the Conselho Indigenista Missionário
(Indigenous Missionary Commission). This seminar was designed to bring together
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communities currently threatened by a future dam project in the Marabá region and
community members and organizers who have already had these experiences. The first
day of the seminar consisted of a series of participatory lectures on regional history,
Brasilian energy policy, and plans for future dams. The second day the group worked
collectively to develop an action plan for building a movement in threatened communities
in the coming months. I was a participatory observer during both of these days, taking
field notes on lectures and workshops, collecting materials distributed by the hosts, and
having informal conversations with organizers and attendees. This experience broadened
my knowledge of the context of the Tucuruí dam and gave me a better understanding of
the structure of MAB and its ally organizations function as well as the current climate for
new organizing in dam-affected communities. Furthermore, I was able to assess what
resources currently available to the movement and what information could be useful in
the future. I found that this movement has developed detailed materials on the strategies
and tactics employed by the dam complex and its allies, including a manual on
Eletronorte’s patterns and rhetoric 38 , and an effective model for organizing against them.
I found that these materials echoed the experiences of the expropriados of Jacundá, and
that the oral history of the movements in this region could serve as a supplement that
exemplifies the broad models presented by the movement in the words of dam-affected
peoples.
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“Estratégias e Tácticas Usadas Pelas Multinacionais na Construção de Hidrelétricas.” Pelos militantes do
MAB. Nov 2008.
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Discussion
(Notes to the Reader…)
While one of the principal objectives of this project is to allow the words of
participants to speak for themselves, I would like to include some commentary on my
process, results, and role as a researcher.
Firstly, in considering the product of my research it is important to consider my role
in this project. While I cannot say for certain how I was perceived by all of the people I
spoke with, I remained cognizant of my position as a privileged, white, foreign student
throughout this process. I tried my best to explain the goals of my project and allow
interviewees as much space and control as possible during our conversations, but their
answers were inevitably influenced by my relative position of power and the extractive
nature of our interactions. Most of the interviewees were a part of social movements and
had participated in this kind of research and knowledge sharing before, and understood
that I did not intend to use their experience only for my own benefit. However, it is
impossible to know to what extent interviewees trusted my intensions or how their
interpretation of my work affected their responses.
Although the majority of people I spoke with over the course of two weeks of
interview were happy to speak to me about their experience, I did find that a number of
people were unwilling to discuss the effects of the dam and the movement against
Eletronorte with. As one middle-aged expropriado explained to me, “We survived and
lived through this experience, and now the majority of people don’t want to talk about the
past. Our sons and daughters live another life now. There are parents who want to teach
their kids about the life we had in Velha Jacundá, about what we went through. I’d rather
show my son all of the things we have today.” I found that those that were most willing
to share their experiences were elderly expropriados, who were middle aged at the time
of resettlement and who confronted the most difficult aspects of the indemnification
project, and movement leadership still active in organizing and leftist politics. These
groups were easier to access and were much more willing to speak about these
experiences once I met them, and for this reason, these perspectives are perhaps
disproportionately represented in this history.
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My research was also limited by a number of constraints. Ideally I would have
talked as many dam-affected community members and movement participants as possible
in all seven communities of the Tucuruí Lake region. Unfortunately, my time constraints
limited my sample size and thus the perspectives represented in my product. While I had
hoped to construct a history of the movement in the entire region, I was forced to focus
mainly on one community, Jacundá, with supporting information from interviews in
Tucuruí. While interviewees indicated that the development of the social movement was
fundamentally similar throughout the region, the history presented here is not necessarily
representative of the experiences of surrounding municipalities.
The reader must also keep in my mind that even the limited number of
perspectives included in this history represent different and in some cases conflicting
points of view. I selected a number of themes that emerged over the course of my
interviews, but this does not mean that these themes reflect the experience of all
interviewees. Although most folks had similar experiences during the initial flooding and
subsequent negotiations, I encountered a number of divergent visions of recent and future
struggles. These differences of opinion are especially significant when considering the
reflections of representatives of various stakeholder organizations, such as the municipal
government and MAB.
While these divergent perspectives arise from differences in individual
experiences and organizational affiliations, these distinctions are also indicative of the
broader character of the anti-dam movement. Over the course of the project I realized that
while there existed a more defined “movement” in the early phases of this struggle, the
collective identity of this movement shifted after a few key victories and the ascendance
of a new generation of leadership in the mid-1990s. Different organizations developed to
represent different constituencies with particular interests, such as the regional
associations and cooperatives discussed in this history. As individual municipalities were
shaped by waves of migration and shifts in local economy, each developed distinct
demographics and distinct identities, and as a result have made their own choices in
regards to the dam issue in recent years. For example, since it’s founding in 2002, the
MAB chapter in Tucuruí Lake has taken root in all of the regional municipalities except
Jacundá. This has informed the nature of the movement of atingidos in Jacundá, and
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demonstrates the relative independence of modern dam-related organizations. It would
have been impossible to paint a comprehensive picture of this more complex, modern
organizing context, and so instead I chose to focus on the original movement for the
rights of the first generation of atingidos of Jacundá in the 1980s and early 1990s.
Lastly I want to note that I see this project as a limited product of limited circumstances
that would ideally be continued and expanded upon with more time and resources. There
are an infinite number of perspectives to reach and stories to tell and people willing and
wanting to tell them. Furthermore, ideally I would have collected stories and information
and then formatted them under the guidance of participants and movement leadership.
With more time and better organization the products of this and future projects could be
better adapted to the movement’s needs and include more collaboration from participants.
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A História do Movimento dos Atingidos Pela Barragem de Tucuruí
Seleções da “Poesia da Antiga Cidade de Jacundá”
Por Leopoldinho Martins Dias
Grande saudade eu tenho
Da antiga Jacundá,
De tudo que lá perdi,
Sem poder recuperar,

Pois perderem o seu lugar.
...
A antiga Jacundá,
Era mesmo um paraíso,
No coração tinha paz,
No rosto tinha sorriso.

Das noites de luar,
Nos tirando da escuridão
Dormia de portas abertas
Não se pensava em ladrão.

As crianças brincavam no meio da rua,
Sem nada lhes atrapalhar,
Não tinha carro nem motos,
Para lhes atropelar.

As família eram poucas
Unidas sem pretensão
Mas todas elas se viam,
Como se vê um irmão.
O que lá se vivia,
Não se vive por aqui.
O peixe pescado na hora,
O grosso vinho de açaí.
Nas festas da sociedade,
As famílias unidas sorriam
As mulheres de má vida,
Na sala ninguém cara.
Na rua tudo era igual,
Se encontravam de qualquer jeito,
Mas na sociedade,
Se imprimia respeito.
Ao longo de muito anos,
Perdemos tudo que tinha feito,
Porque a Eletronorte,
Nunca pagou nossos direitos.
Pouco nos interessa,
Viver em Nova Jacundá,
Na feira tem de tudo,
Mas não podemos comprar.
É difícil pensar, na condição
Do povo da Velha Jacundá.
Vivendo como indigentes,

A noite vinha chegando,
Não precisava preocupar,
Era acender as lamparinas,
E preparar o jantar.
...
Para o nosso infortúnio,
Chegou a Eletronorte,
Para tirar-nos do nosso lugar,
Acabar com nossa sorte.
Povo de Velha Jacundá,
Que mal fizestes a Deus?
Para dispersar os teus filhos,
Semelhantes os hebreus.
Hoje está dormindo
No fundo de uma represa,
Deixando sobre silêncio,
Tantos mistérios e riquezas.
Dos irmãos da Velha Jacundá,
Não esqueço um só instante,
Ainda que muitos estejam
Em uma longa distância.
Tristezas e saudades,
Invade o coração,
De um povo injustiçado,
Por sua própria nação.
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A Velha Jacundá
A Vida na Velha Jacundá
“A Velha Jacundá era uma lugarzinha...”
A Velha Jacundá era habitado há muitos e muitos anos pelos índios Gaviões. Hoje estão
localizado no município de Rondon. Mudaram porque os brancos chegaram e expulsaram
eles daquela região. E por os índios, era um local estratégico porque o maior cachoeira do
rio, o Rio Tocantins, se localizava numa base da vila de Jacundá. Era 9 quilômetros de
queda d’água. Então, era riquíssimo em caça e pesca. Então os índios se localizam ali
porque era mais fácil para pegar o peixe. Aonde a correnteza era maior, era aonde se
localizavam os índios. Na época as estradas eram difícil, então os tropeiros do país
começaram a fazer esse trajeto para outras cidades á margem do rio. E ninguém se
aventurava para navegar o rio porque era um rio desconhecido. Principalmente o
cachoeira, que dava o nome “O Cachoeira do Inferno” e vários nomes. Então aí, em
1915, 1920, as pessoas começaram a encostar no porto de Jacundá mas lá existe os
índios, né, a aldeia. E começaram a disputar este espaço. Entanto que eles não
conseguiram, voltaram a 500 metros a um rio, chamada Rio Jacundá por causa dum
peixe. Nesse igarapé tinha muito peixe chamado Jacundá. E ficaram ali, mas depois
começaram a expulsar os índios até que conseguiram. Morrerem muitos pessoas,
mataram muitos índios. E esses índios foram expulsos.
E esta vilazinha que criaram só passou a ser uma cidade no dia 12 de Dezembro de 1961.
Mas antes disso, tinha uma história, uma cultura... Em todas as cidades pequenas, com
seus costumes, seus hábitos, tem a sua cultura, o seu modo de viver. Eram pessoas muito
simples, humildes, sem ganância de bens, de matérias. Viviam de caça e pesca. A única
fonte de renda era através da castanha, que era só na safra de dezembro, janeiro,
fevereiro. E alguns madeireiros que apareceram procurando madeira como ceder, aquela
madeira que pudesse boiar, que pudesse fazer aqueles grandes barcos e descer o rio.
Madeira imensa. Então isso era uma fonte de renda. No início o diamante, a mineração.
Depois da mineração veio para a renda desta castanha do para, a madeira. A pesca era só
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por consume, e a caça também. A comida era mais a base da farinha, porque o ribeirinho
gosta da farinha de puba
Na questão da religião, era duma igreja católica. Vinham os padres de Belém, mais a
maioria era italiana. E além disso, era a fé da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E
tinha doze noites de festa. Fazia o barracão, e vinham pessoas de várias cidades para este
evento. No mês de outubro. E essa festa acontecia doze noite, e a cidade vivia em festa. E
o pessoal da cidade se preparava o ano todo. Economizava financeiramente, guardava sua
melhor roupa. Eu lembro até hoje que as crianças tinha também o vesperal, o seu
momento de lazer. E as crianças na época não tinham videogames, não tinham televisão.
As crianças faziam seus próprios brinquedos. Faziam uma pequena embarcação com uma
lata de olho, né? Era tudo relacionado com a natureza. As crianças brincavam, e a maioria
das brincadeiras eram na água. Andar de canoa, pesca. Eu lembro. Eu vivi isso.
- Leoze

Em Jacundá Velha, as pessoas viviam basicamente do extrativismo vegetal,
especificamente da extração do castanha do Pará no verão, e mineração da diamante nos
períodos do seco... Também, tinha agricultura de substância, cada família com sua
roçinha, e a criação de animais domésticos... Basicamente eram essas atividades que
predominaram.
- Claudiomar

Na velha cidade tinha tudo. Tinha uma rocinha, menos de 2 quilômetros da casa. Eu ia
trabalhar, voltava de casa, trazia bananas, mandioca, tudo que precisava. Lá tinha tudotinha banana, tinha açaí, tinha cupu, tinha tudo. Água no rio, peixe na hora. Medicação da
natureza, com as ervas. Tinha diamante. Até as mulheres levando roupa no rio, pegavam
diamante. As crianças brincava com diamante. Tinha tudo.
- Otávio

Velha Jacundá era um lugarzinho, pequeno, uma vila, era tipo uma ilha. Naquela época
não tinha acesso a outras cidades, não tinha estrutura. Entre a sede e a zona rural, eram
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uns 3 mil habitantes. Para ter uma idéia do tamanho, eu fui eleito em 1972 vereador com
23 votos.
- Leopoldinho

“Ao longo do tempo, esta região cresceu, desenvolveu...”
A partir dos anos 70, foi muito influição dos grandes projetos. Carajás, Serra Pelada, a
Hidrelétrica de Tucuruí. A imigração nordestina foi muito grande para cá. O governo
usava aquele discurso, “Amazônia, terra sem homens para homens sem terra.” Então a
imigração foi muito grande pra cá.
- Maria de Jesus

A Transamazônica só apareceu em ‘72. Em ’72 apareceu a estrada que partiu, que rachou
o município de meio a meio, por lado de lado o rio Tacontins... Aí com a abertura da
Transamazônica, se colonizou, melhorou a vida nossa. Começou a melhorar mais um
pouco. Aqui era mais possibilidade, principalmente no programa de saúde, de ir para
Tucuruí, Marabá.
- Gustavo

No final da década 70 eu cheguei aqui, vindo do Maranhão. Nos somos uma família de
imigrantes do Pará. Vimos pra cá com aquela história da Transamazônica, “Terra sem
gente para gente sem terra.” Naquela época muita gente vim pra cá pra esta questão da
terra. Então nos vimos pelo aquele programa da reforma agrária da Transamazônica antes
da barragem de Tucuruí.
- Raimundinho

Vieram, de vários estados do Brasil, para Jacundá, para essa Nova Jacundá, para
conseguir terra. E com isso, vieram também os madeireiros. E aí começaram a tirar
madeira, terra... Isso também, os lotes de casa urbanos, como rural, era uma coisa muito
perturbadora. Nesse maneira vinha violência. Disputa de terra, né? Era antigamente as
policias eram muito pouca. Na época era 6 policial para dar conta de tantos. E muitas
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pessoas, pistoleiros, que fizeram mau em seus estados, vieram para se esconder aqui.
Com seus hábitos ruins. E aí, teve muita morte, muita violência. Teve uma época em que
quase todos os moradores usavam armas.
- Leoze

“E aí apareceu Eletronorte...”
O Levantamento
“E de repente chegou uma empresa pra notar tudo que era nosso...”
A influência da barragem de Tucuruí começou em 1977. Mas uns três ou quatro anos
antes, começou o levantamento para saber aonde a água atingiria. Eles colocavam, na
beira do rio, umas placas - tipo uma régua científica. Mas para nós era longe, era um
sonho. Depois veio a construção da hidrelétrica. Com a construção da hidrelétrica, que ia
inundar como inundou, veio um decreto do governo federal desapropriando toda a área
que ia ser inundada pelo reservatório da usina. Então, começou uma firma contratada pela
Eletronorte, e essa firma chegava na casa, notava o nome do proprietário da casa, o valor
da casa, batia foto da casa, pegava todos os dados. Só que esse trabalho, por negligência
do governo federal e do governo município, não foi um trabalho bem feito. Era uma
cidade pequena, com uma rua e 300 casas, mas tinha a zona rural também. E tinha muitas
casas, que eles não passaram lá. E não fizeram o levantamento direito com tudo. Por
exemplo, chegava aqui, notava o tipo de casa, notava algumas plantas, mas não notava
tudo. Então não era um trabalho bem feito, e prejudicava os expropriados. Já, do início,
do levantamento, ficava prejudicando os expropriados.
- Leopoldinho

No final do ano 1977 o povo da Jacundá foi em grande parte surpreendido pelos técnicos
duma firma contratada pela Eletronorte que então fazia o levantamento da área que seria
inundada pelo reservatório da barragem de Tucuruí. O processo foi muito rápido, e eu
penso que eles não conseguiram levantar com precisão essas condições e as áreas que
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tinham que ser indenizadas. No sentido das benfeitorias que eram indenizadas quanto no
sentido da própria propriedade, da posse.
- Claudiomar

A Expropriação
“Eletronorte disse pra o pessoal, ‘Pode sair tudo mundo daqui porque vai
encher o lago.’”
Em 1978, apareceu Eletronorte. Eu conversei com pessoal do INCA que vieram no dia 6
de Abril de 1978. Apareceu uma equipe de INCA dizendo que aquela área teve que ser
desapropriada para a construção da hidrelétrica do Tucuruí. Não acreditava que ia fechar
o Rio Tocantins, eu achava que era difícil. Mas, daí começou nossa tormenta... O governo
veio, nos procurou, indenizou, e tirou.
- Gustavo

As pessoas começaram a vir mesmo em 1984 para Novo Jacundá. É assim, muitas
pessoas não queriam abrir mão de morar na margem do Rio Tocantins. Acharam que
aqui, em Jacundá, era... Primeiro, não era Jacundá. O primeiro nome de Jacundá era Boa
Vista do Pará. Que não era intenção de vir a Velha Jacundá para cá. O pessoal da
empresa da Eletronorte queria trazer para cá. E o pessoal, os moradores Jacundá queria,
logicamente, uma cidade ribeirinha, na beira do Rio Tocantins. Com seus costumes, seu
hábito, sua cultura ali. Pesca e caça. Mas os governantes, prefeitos, vereadores, eles
acharam que o progresso seria maior aqui. Por que? Porque a PA-70 ia passar no meio de
Jacundá, e aí o progresso vinha... com extensão de terra maior, a área geográfica maior. E
aí eles trouxeram praticamente á força. Muitos ribeirinhos não aceitaram mudaram para
Itupiranga, cidade abaixo de Marabá. Alguns permanecerem em Porto Novo, algumas
ilhas, Tucuruí, aqueles mais fanáticos. E aqueles menos, vieram para cá.
- Leoze

Quando se remanejou em ’84, os moradores da Velha Jacundá mudaram para cá, a
administração já veio para cá também conjuntamente. Porque aqui ainda não era Jacundá,
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era uma vila denominada Arrais. Essa vila pegou toda a estrutura do município daí, então
passou a se chamar Jacundá. Na verdade inicialmente Nova Jacundá e posteriormente
Jacundá. Veio pra cá toda a estrutura administrativa, no entanto, os moradores, eles não
vieram na totalidade para cá. Alguns foram para outros municípios na Transamazônica,
outros se destinaram a Tucuruí, outros foram para outras regiões, para outros estados.
- Claudiomar

Antes que a barragem fechou em Outubro de 1984. Mas muito antes, o povo, sabendo
que a água ia subir, começou a sair. Mas se dispersou. Alguns para Marabá, para Tucuruí,
para Belém. E ficou um pouco lá que só saiu em ’84. Porque já ia fechar, não tinha jeito,
e aí Eletronorte expulsou, tirou tudo mundo. Eu saí um pouquinho antes, porque tinha
filhos que tinha que estudar, né? E fui para Marabá. Mas eu como funcionário da
prefeitura, tinha que acompanhar. Porque eles mudaram a sede de lá para cá, então tinha
que acompanhar, e aí eu vim pra cá.
- Leopoldinho

A gente já tinha sabido que ia mudar. A Eletronorte já tinha feito o levantamento. Várias
companhias vieram lá para fazer o levantamento de tudo. E aí quando foi que tudo mundo
começou a mudar, a Eletronorte dava o transporte e a gente vinha pra cá. Originalmente a
cidade não era para ser aqui, por que os moradores não queriam. Mas o governo não
aceitou porque já tinha começado, já tinha muita gente morando aqui, na nova cidade. A
estrada estava passando por aqui, e quando sai um rodoviário assim o pessoal começa a
mudar para procurar melhores condições. E aí o prefeito, que era Paixão, e tudo mundo
estava de acordo, então mudamos pra cá. O pessoal começou a mudar pra cá, foi em ’80.
Eu era funcionário da prefeitura, era bibliotecária, e aí, o prefeito disse, “Dona Beatriz,
agora tá na hora da Senhora ir,” e eu fui a Tucuruí, arrumei o transporte. E aí mudamos
pra cá. Nos compramos uma casa lá na Rua Santa Rosa. E mudei com tudo- todos os
matérias da biblioteca, tudo. Mas muitos não vieram pra cá, que não gostaram daqui.
Foram pra outras cidades. Tem gente em Marabá, Itupiranga, Belém, Tucuruí, até em
Brasília mesmo. Em Amapá tem minhas irmãs, em Minas tem meu irmão. É assim. Eu
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vim para que por causa do meu emprego. Se não eu também não teria vindo. Com
certeza. Mas tinha meu emprego, e estou aqui.
– Beatriz

Remanejamento
“Dez alqueires e um kit.”
Uma parte desta população, a Eletronorte deu uma mini-infra-estrutura com casas,
construiu um bairro aqui em Jacundá denominado Incobal. E apregou parte desses
moradores foram remanejados para cá. Os que realmente quiseram vir para cá, ela deu
um mini-infra-estrutura para eles. Na verdade eles deram uma propriedade de 10
alqueires de terra pras pessoas, e o que eles chamavam um “kit de construção” que era
para construir uma casa. E valores em dinheiro, eles indenizaram muito pouco. O que
eles fizeram na verdade foi dar um lote de terra de 10 alqueires, ou 50 hectares, e um kit.
E aqueles que tinham casa na sede do município, eles deram uma casa nesse bairro, uma
casa de madeira. Eles indenizaram a casa de lá e construíram uma outra casa aqui. Mas
esse bairro não abrigou todas a pessoas que tinham casas lá, somente para algumas, e os
outros receberam o lote e o kit. E algumas pessoas que tinham mais duma propriedade,
eles acabaram recebendo indenização.
– Claudiomar

Ela deu casa para alguns, com toda a casa construída. Mas as casas eram de madeira e
eram mal-feitas. E só deu para alguns, e era para dar para todos.
- Gustavo

As casas que Eletronorte passou para algumas pessoas, não para todas, eram de madeira.
E a durabilidade era para 10 anos, só. As pessoas lá viviam de casas de palha, de madeira,
de barro, mas isso ele renovava todo ano porque a natureza lhe oferecia. Então, ia lá,
tirava sua espalha, e fazia e renovava. E não tinha a ameaça de assalto, de roubo. Porque
as pessoas se conhecia, era uma comunidade pequena. Aqui, não. Aqui Eletronorte
passou para algumas pessoas algumas casas de madeira, e essa casa tinha durabilidade
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por 10 anos, e a maioria dessas casas já acabou. E só algumas pessoas receberam por
falta, mesmo, de organização da própria empresa da Eletronorte. Por não saber, né? Ela
escolhi as pessoas. E, por acaso, alguém que foi primeiro teve sorte e receber. Alguém
que foi mais tarde, que não tinha condição de ir até na empresa pra cobrar, porque tinha
que pagar passagem para ir para Tucuruí, hotel, tudo isso.
- Leoze

Eles me deram um lote lá na gleba. Cheguei lá, fui a terra, e só três alqueires. O que eu
vou fazer com quatro filhos para trabalhar em três alqueires de terra com 100 quilômetros
de distancia para a rua? O homem que trabalhar tem que escolher a terra certa para
trabalhar.
-Sílvio

A Primeira Indenização
“E Eletronorte começou a pagar, mas essa primeira indenização era um
roubo, mesmo...”
O Levantamento Mal-Feito
Na verdade, as empresas que organizaram o remanejamento, contratados pela
Eletronorte, eles não conseguiram precisar posteriormente quem tinha propriedade, quem
não tinha, a dimensão, as condições. E acabaram nivelando a indenização. Eles não
diferenciaram indenização. Quem tem tantos alqueires de terra receberia tanto, eles
nivelaram. Aqui, pronto. Então algumas pessoas trabalhava justamente encima disso
porque tinham algumas propriedades e receberam eqüitativamente em relação as demais.
Tinham outros que não tinham absolutamente nada e acabaram recebendo. Isso realmente
casou insatisfação profunda.
- Claudiomar

Quando chegaram as empresas contratadas pelo Ministério de Minas e Energia, eles
fizeram uma pesquisa muito rápida. Não deu tempo. E aí a água veio. Então estes valores
eram errados, por exemplo, quem tinha uma fazenda por acaso você recebeu 200,000.
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Mas, meu pai, ele recebeu 15,000. Cruzeiros, porque naquela época era o cruzeiro. A
empresa demorava buscar.
– Carlos

Tinha 300 casas na sede, e quase 3000 pessoas no município. E quase tudo mundo
recebeu, mais parcial. Ninguém recebeu em total. Porque, como, quando indenizava a
plantação, faltava a casa, faltava a terra, faltava tudo. E ainda tem que pagar pra tudo.
Sabe, eu recebi uma casa. Eu tinha quatro casas, mas só recebi uma.”
– Sílvio

O Tabela de Valores

E aí, Eletronorte começou a negociar para pagar. O diretor, uma pessoa da empresa,
tomava conta do escritório, de toda a documentação, da indenização da Eletronorte.
Então aquela pessoa, o morador, ia sentar com ele, para negociar. Todas as famílias que
tinham processo foram pra lá. O processo era os dados, com seu nome, com sua
identidade, com a sua propriedade, todas as informações pra sua indenização. Tinha um
processo para cada lote, cada expropriado. Então eles negociaram mas nunca era o preço
que a gente queria. Porque ele já tinha uma tabela, uma planilha, dos valores de cada
móvel e imóvel, e nunca era o que a gente queria. Aí quando a gente ia para receber,
assinava um documento de seis folhas, e maioria de nosso povo, analfabetos. Tinha
gente, como eu e muitos outros, que já tinha uma leitura, mas não dava. Foi assim, a
gente saia daqui de Jacundá de manhã, chegava lá em Tucuruí às 11 horas, no ônibus.
Você queria voltar às 2 horas, e tinha umas duas, três, quatro, cinco, pessoas na sua
frente, e aí você ter tempo para ler seis folhas? Muitas vezes você assinava uma equitação
geral de tudo que você tinha recebido numa coisa só. Que você não tinha tempo para ler,
e não sabia o que é que estava dizendo ali, então você assinava para ir embora. Só para
pegar o dinheiro, assinava.
- Leopoldinho
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Quando foi em 1979 apareceu uma empresa fazendo o levantamento para desapropriação
e levantou benfeitoria. Em 1981 Eletronorte nos chamou para pagar a indenização. E aí, a
gente percebeu que tinha algo errado porque ninguém podia optar por um valor da
indenização. Foi assim, eles disseram, “O valor é esse e se tu não quiser vamos ter que
chamar a justiça.”
- Raimundinho

Funcionários Desonestos

Tem que ver a desonestidade da empresa, da Eletronorte. Tinha um representante do
governo federal, que estava mexendo com povo pobre, sem formação, sem conhecer seus
direitos, e fazia assinar o processo todinho, sem o acompanhamento dum advogado,
duma pessoa que tivesse conhecimento da causa. E assinava, e acertava. Tinha muitas
pessoas que foram lesadas dos seus direitos.
- Leoze

Na segunda etapa da barragem, subiu o nível da água do Rio Tocantins. Alguns
moradores que tentaram resistir naquela região foram tomados pela segunda etapa. E
Eletronorte, os funcionários da Eletronorte, indenizou esse pessoal. Mas, ela tirava fotos
da frente da ilha, pagava o dono. E aí ela vinha por trás e tirava outra foto. Então tinha
ilha que foi pagada duas vezes. Uma vez para o dono, e outra o funcionário do
Eletronorte ficou com esse dinheiro. Então essa entidade, esse governo, tinha funcionário
corrupto. Tinha funcionário que fez isso em 1983, 1984, na Velha Jacundá, com gente
que não tinha formação, que não tinha conhecimento. E agora, surgiu outra etapa da
barragem, e o nível das águas subiu mais um pouco. E com isso os funcionários tinham
muito aproveito, ganharam muito dinheiro. Roubando o próprio governo federal.
A empresa hoje e considerada o dono das todas as ilhas.
- Leoze
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A Empresa e Os Expropriados
“Aí começou um monte de promessas...”
Aí começou um monte de promessas. Você vai sair daqui e vamos lhe dar, se quiser, uma
casa em Marabá, se quiser... Eles nos prometeram tudo, mas a gente nunca recebeu.
- Carlos

Primeiro eles começam a divulgar devagarzinho, tentando convencer o povo. Passaram
assim, discutindo sobre barragem de Tucuruí. E ela iludiu o povo, ela disse, “Vai ter
progresso! Você aceita aqui e lá vai ter casa, vai ter isso, vai ter isso,” e o pessoal viu,
muito depois, que não receberem nada do que eles oferecem. Como você tá vendo aqui,
pessoalmente.
- Leoze

Eletronorte prometeu o mundo mas nunca nos deu. Sabe, se ela prometia uma casa de três
quartos e dois salas, ela não ia dar madeira suficiente pra construir aquela casa. Eles
prometia indenização pra as casas, mas ela deu 1500 para uma casa com um valor de
5000. E você não podia dizer nada. Eles deu o dinheiro e disseram, “Vai embora.”
- Gustavo

Não teve um confronto imediato porque as pessoas acreditaram as propostas da
Eletronorte. No memento das empresas que estavam fazendo esse levantamento
chegaram, no primeiro momento, Eletronorte ficou fazendo muitas promessas para essas
pessoas, de que tudo ia ser resolvido, de que o remanejamento se daria o menos impacto
possível para a vida deles. Mas logo em seguido eles descobriram que a realidade não era
essa, que as promessas não estavam sendo compridas, e aí alguma resistência deste povo
no sentido de se retirar. Houve casos de pessoas que ficaram até o último instante, até as
águas chegaram lá. Porque Jacundá ficava distante da barragem, e como se trataram os
ribeirinhos, eles entenderam que a água não afetaria.
- Claudiomar
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“A empresa sempre ficava em Tucuruí, ela não vinha atrás das pessoas
para acertar nada. As pessoas tinham que correr atrás dela...”
Nós sabíamos que estavam fazendo a barragem, né? Desde ’77, por aí, nós sabíamos que
estavam fazendo a barragem e sabíamos que ia fechar. Quase não tinha televisão aí, e só
ouvimos falar pela rádio, que ia fechar, pela rádio nacional do Brasil. Ouvimos que ia
fechar a barragem no dia 7 de setembro... E aí, fechou. Ela saí de lá, de Tucuruí, e para
aqui no Jacundá é 155 quilômetros... Nos sabíamos mas nunca pensávamos que isso
acontecer com a gente. Não sabíamos que ia acontecer, que ia vir para Jacundá esse
pessoal. Se não... a gente teria entrado na mata, a gente teria conversado com eles, teria
preparado, né? Não sabíamos. Nem as comunidades sabiam. Só ouvíamos falar que ia
encher. Olha, “Isso aí vai encher, isso vai encher...” Isso vai encher? Nada, está 155
quilômetros, como vai encher?
– Augustino

Eles fazem assim, vinham três, quatro deles pra cá. E aí eles nos chamavam, e alguns
vinha, outros não vinham. Eles chamavam e as pessoas corriam imediatamente pra lá
para ouvir o que eles falavam. E ficavam assim, na casa de um, na casa de outro. E aí eles
diziam o que eles queriam. Não deu para nós comunicar pra eles, realmente.
– Beatriz
Tínhamos poucos oportunidades pra encontrar com a empresa. Tinha oportunidade,
realmente, só quando eles marcavam. Marcavam pra mandar um documento, marcavam
uma reunião, uma coisa assim..
- Carlos

A Vida Na Nova Jacundá
“A gente nunca se acostumou a morar aqui...”
A gente nunca se acostumou a morar aqui. Nunca. Lá, nós tínhamos casa, no verão
pegamos diamante, e no inverno tínhamos castanha, e tínhamos nossa roça. Tínhamos
nossa vivência.
- Sílvio
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A barragem foi a pior coisa que nos aconteceu. Se você falasse com qualquer pessoa
morava lá, eles não vão falar que queira, de maneira alguma. Qualquer pessoa que
morava nesse local sempre deseja retornar, morar. Porque a gente foi tirado, expulso por
causa da barragem do “progresso.” Foi expulso e colocado numa distância grande da
margem do Rio Tocantins. Alguns morreram de desgosto, sem seu hábito, sem sua
cultura... A gente ainda sonha, até hoje, com a vida que tínhamos antes. Sonhei pescando,
sonhei andando de canoa. Então a lembrança fica muito gravada da mente da gente.
Porque o pessoal perdeu muito, né? E quem viveu, sente saudades. Não é como a pessoa
que deixou a sua cidade mas no dia que dá saudades ele vai lá e retorna. Hoje, só vê a
água lá. A cidade tá submersa. A natureza, tudo ali, onde as pessoas viveram, seu meio
ambiente... tá tudo submerso.
- Leoze

A gente era todos pobres, carentes. Mas a gente era independente. Porque tinha a sua
casinha, tinha o seu lugar de pescar, tinha a mata para caçar, tinha a roça onde pegava
toda sua alimentação, e vivia tranqüilo. Mas a gente foi pegada de nossa vivência, para
vir pra um lugar totalmente diferente. Nós éramos ribeirinhos, vivendo lá naquela beleza,
com tudo. Por uma parte melhorou muito para o povo. Por quê? Na parte da saúde, do
transporte, da comunicação. Isso melhorou. Mas na parte do convívio mesmo do caboclo,
lá era bem melhor porque vivia a vontade. Não pagava para luz, não pagava água, não
pagava nada. Não pagava para viver. E aqui, para viver, tem que pagar caro, né?
- Leopoldinho

A vida aqui era tudo difícil porque não era como era lá. Lá era mais fácil pra gente. A
cidade lá era pequena. Aqui não, aqui houve espaço e ela cresceu bastante. E a vida lá era
ótima. A gente tinha as frutas, tinha a mata, tinha tudo, e um ajudava a outro. Tudo
mundo vivia como irmãos. E aqui, não. Tudo era no dinheiro. Tudo é comprado. E se
você teve dinheiro...
- Beatriz
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Já tinha uma vila aqui e esse pessoal agora adquiria uma nova dinâmica de vida a partir
duma economia diferenciada do que eles viviam lá. Incorporando agora o extrativismo da
madeira, já não extrativismo da castanha mas da madeira. Eles deixaram tudo isso, foi
uma readaptação. Foi um processo cruel, um processo perverso. Porque toda a estrutura
que elas tinham, toda a dinâmica de vida, toda a forma de vivencia deles, foi totalmente
sobrepujada em vez de esse novo processo e tiveram que se adaptar.
- Claudiomar

Desenvolvimento Para Quem?
“Essa barragem não foi construída pra gente...”
Sim, a barragem gerou desenvolvimento e melhorou muitas coisas. Como a educação, as
escolas, são melhores agora. E gerou desenvolvimento, né? Em geral o Brasil só lucra
dela. Mas a gente não pode pensar só na energia. A energia tem custos. Aqui, a barragem
trouxe mas impactos maus do que bens. Mais desvantagens do que vantagens.
- Carlos

Se acha uma pessoa como eu, que eu tinha 100 alqueires de terra, 3 casas para mim morar
com meus filhos. Hoje estou morando numa casa alugada, passando fome por causa da
Eletronorte. A gente não tem autoridade, não temos até nossos direitos humanos aqui....
Foi pegado da minha terra, e não me deram terra, não me deram nada. Sabe o que é que
eles me dá? 19 dias de cadeia em Tucuruí, junto com ladrão. Foi o que eu ganhei da
Eletronorte.
– Otávio

Esta barragem não foi feito pro povo. Foi feito pensando nos projetos grandes, nas
empresas multinacionais- Vale, Alabras, Alunorte. Nesta região, ainda tem 5,000 famílias
sem energia. A noite aqui, a barragem esta iluminada com aqueles luzes brilhantes, e
todas essas famílias ficam com lamparinas nas suas casas. Tem 3000 famílias sem
energia nas ilhas do lago da própria barragem. O governo tem uma campanha, “Luz Para
Todos,” para levar energia às áreas rurais, mas não é pra todos. Tem barreiras. Faz 24
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anos que temos esta barragem, e ainda estão fazendo um estudo para tentar levar energia
pra aquelas ilhas. E ao mesmo tempo, dizem que as linhas vão chegar lá na Ilha de
Marajó agora. Vão ter energia lá porque tem produção, produção de açaí, tem valor
econômico.
- Roquevan

Com uma barragem, primeiro tem que ver o custo e benefício. Benefício local, porque o
benefício nacional o regional não da pra discutir muito. Os benefícios pra as pessoas que
esta atingidas pelo projeto. Isto é coisa principal que eu aprendi nesta luta. Eu acho
absurdo uma barragem gerando milhões e milhões e milhões para grupos econômicosVale, Alunorte, e outros por ai- e distante a barragem a poucos metros, você encontra
famílias vivendo em condições desumanas. Não tem condições pra criar um filho, pra
cuidar duma família. Vai gastar um bilhão reais num projeto, mas tem que gastar por
mínimo 30% deste valor, bem aqui, pra estas famílias atingidas pelo projeto. No mínimo,
tem que ser investido. Na saúde, na educação, ate a questão de produção... A barragem
trouxe benefício, sim. Mas era pra ser muitos mais benefícios.
- Raimundinho

A grande parte das famílias aqui vivem abaixo da linha da pobreza. Então eu sempre falo
isso, existem pessoas que estão a 3km da barragem de Tucuruí, vivendo numa situação
quase de calamidade. Então é assim, é um projeto que veio para melhorar a qualidade de
vida da região. Sim, ele veio. Mas ele veio muito direcionado para o poder econômico.
Veio para a produção de alumínio, para a produção de ferro lá em Carajás, para outras
empresas. E ainda continua a mesma coisa. Para você ter uma idéia, até 2 anos e meio
atrás o município de Tucuruí não tinha energia rural. E a energia que eles colocaram,
mesmo sendo do programa Luz para Todos, é uma energia de má qualidade. Tem meses
que ficam semanas sem ter energia.
- Raimundinho
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A Comunidade Organiza-se
Os Raízes do Movimento
“Tudo começou com a Igreja Católica...”
Até essa época a gente não tinha uma organização social aqui na região. Tinha esse
sindicato, mas não dava para se envolver muito. Porque tudo isso aconteceu bem no
finalzinho da ditadura militar aqui no Brasil, e todo era controlado pelos militares. Um
dos grandes problemas que tinha na Eletronorte que a maioria da direção da Eletronorte
era militar, e até o sindicato era controlado por eles. Então a primeira luta que tivemos foi
para adquirirmos o sindicato para através do sindicato a gente fazer a luta. Mas antes
disso, a agente tivemos outro apoio da igreja católica. Foi a igreja que abriu nos olhos.
Naquela época veio uma assessora de Pernambuco de nome Josefina. Vinha a igreja
católica pra lá, que ajudou muito. Foi daí que começou a luta.
- Raimundinho

Em 1979, por aí, a nossa sorte apareceu um padre de Tucuruí. Ele veio para conhecer a
cidade. Passou três dias, e ficou. Ele chegou e viu o que estava acontecendo com as
indenizações, e disse, “Tudo esta errado aqui. Vocês foram enganados.” A partir disso,
ele nos acompanhava, nos dava apoio. Tudo mundo tinha medo naquela época, durante a
ditadura. Até o prefeito tinha medo de dizer nada. Então aquele padre, e a igreja de
Tucuruí, acompanhava a gente no início.... E aí o movimento começou. Em 1983, o povo
dos três municípios, Tucuruí, Jacundá, e Itupiringa, se juntou com o apoio da igreja, e a
gente começou a preparar pras negociações. A gente começou a lutar pra nossos direitos.
- Carlos

O movimento dos expropriados já começou em ’75, ’76, a partir dos levantamentos. A
gente recebeu apoio dum bispou de Tucuruí, da igreja católica. Eles fizeram intervenção
pra gente, porque naquela época foi muito difícil mobilizar o povo, falar contra o
governo, né? Então os padres, a igreja, eram os únicos que podiam fazer esta intervenção.
- Roquevan
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Realmente eles tiveram um movimento ainda sem entidade representativo antes do
remanejamento. Mas, somente depois do remanejamento, quando estavam aqui na Nova
Jacundá, eles começaram a se organizar através dum órgão representativo. Criaram a
associação, formaram comissões.
- Claudiomar

O Primeiro Encampamento
“Nós colocamos esse pessoal no colégio, e aí começou o movimento dos
atingidos pela barragem...”
Já na década de 80 , meus pais moravam em Maranhão e vieram para cá e se instala em
Jacundá quando ainda era uma vila, e nesse mesmo ano que eles chegaram já passou a ser
uma cidade. Porque já tinha a hidrelétrica construída e já ia fazer a enchente do
reservatório. E logo veio a expropriação, começando em’73, ’74 até ’79, ’80, eles
disseram pra o pessoal, “Pode sair tudo mundo daqui porque vai encher o lago.” Então
eles tiveram que sair de qualquer maneira sem apoio nenhum e se localizaram aqui. Em
Janeiro de ’85, foi quando eu passei a participar direito, quando eu assumi o sindicato.
Foi quando Eletronorte já tinha trazido os expropriados, já tinha dado uma área de terra
para eles. Com a enchente do lago eles tinham feito a previsão máxima, do lago chegar.
Porem, com a enchente do lago, a água extrapolou, e isso causou uma nova expropriação.
Então, é por isso que tem os expropriados velhos, e os expropriados novos. E tem
expropriados velhos que foram expropriados umas duas vezes, e tem uns que já moravam
na região que foram só pela última vez. Antão foram varias famílias expropriadas pela
segunda vez, e nesse momento foi um impacto muito grande pela cidade. Porque essas
pessoas tiveram que ser pegados, de qualquer jeito, para se salvar, e foram colocados em
lugares públicos aqui. Prefeitura, câmara, escola- todos os espaços foram usados por
essas famílias que vinham para se salvar.
– Maria de Jesus

A barragem foi fechada em Setembro em 1984. Os expropriados, Eletronorte já tinha
removido eles. Tirado da Velha Jacundá, tirado de Itupiranga, tirado de Repartimento. As
cidades que foram pra o fundo. Mas quando fechou a barragem, a terra de alguns deles,
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os alugados, a terra deles foi inundada de novo, e eles tinha que sair de novo. Era
algumas 600 famílias. Então quando foi em Fevereiro, caí as águas foi subindo, subindo,
subindo, aí vieram os alagados. Nos estávamos em Jacundá, e de repente chegou alguém
da mata dizendo que a água tinha tomado, tinha enchido as casas de tudo mundo lá na
mata, e que estava vindo pra a cidade. Nos soubemos da notícia, e que a pessoal estava
vindo para Jacundá. Então nos se reunimos, o sindicato, e começamos a planejar qual era
o melhor caminho, o que foi que nós devíamos fazer, como nos devíamos fazer... E aí nós
fomos para o prefeito, sentamos com o prefeito, conversamos com ele, e discutimos. Aí o
prefeito queria que a pessoal fosse para o estádio, o campo de futbol. Por que? Se eles
fosse pelo estádio, aí eles ficariam a vida toda. Porque e um lugar público, não tinha
nada, não tinha como fazer uma repressão... Aí nós, a direção do sindicato, tomamos uma
decisão que se não levasse a pessoal para um lugar público não ia prestar atenção e não ia
ter como. Dizemos que o pessoal não ia para o estádio, porque lá não tem cobertura, lá
não tem como escapar da chuva. Não, dizemos, vamos pro colégio. Colégio por que? As
aulas iam começar em março, isso era ou 25 mais ou menos de fevereiro, e as aulas
começavam em março, dia 2 ou 3 de março começavam as aulas. Então nos levamos a
pessoal para o colégio, aí nos temos como fazer uma pressão para Eletronorte e poder os
trabalhadores atingidos pelo menos a receber pela Eletronorte. Nos colocamos a pessoal
no colégio, e aí começou o movimento pelos atingidos pela barragem.
-Augustino

Quando estávamos no colégio, tinha muito gente, tudo mundo deixava no chão, porque
não tinha cama, não tinha nada. Sem nada, só esperando. A gente até brigava aí com a
policia, com tudo mundo, para eles dar um pedaço de carne pra nós comer. Porque eles
estavam nos deixando com fome.
– Sílvio
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Os Atores Principais
“Sempre era o sindicato na frente...”
Foi em que ’83 o presidente do sindicato de Jacundá estava terminando o mandato dele.
Ele era tão ruim. Os trabalhadores não gostavam dele. Nesta época tinha um problema
muito serio em Jacundá. Tinha muito invasão de terra, tinha muito grileiro, muito
pistoleiro. E aquele presidente estava no lado dos fazendeiros. E aí o padre arranjou uma
turma para botar no sindicato, para funcionar o sindicato. E era um negócio feio. A gente
foi ameaçado de morte. Mas o padre recebeu os papeis do sindicato e ele nos convidou,
nós que éramos diretores das comunidades eclesiásticas, para assumir o sindicato. E aí
nós recebemos o sindicato, no dia 1 de janeiro de 1983. E quando as coisas começaram
com os expropriados, o sindicato tomou essa iniciativa porque todos eles eram
trabalhadores rurais. Então, por isso que o sindicato teve essa iniciativa de entrar nessa
briga porque ele era representante deles. O sindicato era a única entidade que os
trabalhadores rurais tinham nessa época para representar eles. Em todo o Brasil, em todo
o mundo, o sindicato é uma ferramenta importante para representar o trabalhador rural.
Então por isso que a gente se achou em obrigação em representar eles, e se achou com
esse poder para representar eles, e foi por isso que nós entramos nessa briga.
... Mas sempre era o sindicato na frente. O sindicato sempre era o que tinha mas
representividade, realmente até pela Eletronorte. Eletronorte respeitava mas o sindicato
como uma entidade e representante mais do que os outros, e ela dava um valor muito
importante ao sindicato. Que o sindicato era o modo principal do movimento. Sem o
sindicato eles não negociavam. Os outros era mais como apoio. O sindicato sempre que
negociava com Eletronorte, e os outros reforçavam.
- Augustino

Na verdade esta luta foi simplesmente sindical. Só. Ate a associação dos expropriados,
que foi criada por exterior. Porque quando foi criada essa associação, já foi uma armação
de prefeitos para cooptar a força dos sindicatos. E era uma coisa paralela, né, de fazer o
movimento, e eles tentavam atrapalhar.
– Maria de Jesus
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O sindicato se juntou com o movimento em 1985, mas sempre com medo. Nossos
inimigos eram poderosos, né? A empresa, Eletronorte, e o governo federal. Então o
sindicato entrou naquela época e começaram a negociar com a empresa, junto com os
expropriados. Mas do início, sempre era a igreja que tinha mais posso, que podia dar mais
apoio.
- Carlos

“Todos os municípios se juntaram, e estava todo mundo junto...”
Esse movimento, aí logo se associar com outros movimentos também. Porque foram 7
municípios aqui que foram atingidos pela barragem de Tucuruí, e o movimento de
Jacundá se incorporou com o movimento destes 7 municípios, e aí organizaram um
movimento mais amplo na busca desses direitos.
- Claudiomar

Apareceu, para ajudar nós, o pessoal de Jacundá, Itupiranga, Tucuruí, e Repartimento.
Todos juntos. E veio o Sindicato dos Trabalahadores Rurais de Jacundá, Itupiranga, e
Tucuruí. Todos entraram nas negociações. Todos os expropriados, foi um união. Os três
movimentos, os três sindicatos se uniram... Então em todos as negociações estavam os
três sindicatos juntos, estava cobrando todos os direitos que eles tinham- de terra, de casa,
de transporte, de estrada- tudo isso que eles tinham que pagar. Tudo era os três sindicatos,
os três que sindicatos que se uniram numa maneira tão digna, né, que foi muito bom para
os expropriados.
- Augustino

Sempre era assim, todos juntos. Tentamos articular todos os municípios para tentar ter
força. Cada um coloca sua falda, mas sempre eles eram a mesma coisa, né? Era a
indenização da terra, indenização da casa, a indenização os tempos parados, em fim.
Tudo era sempre juntos. Antigamente era os três sindicatos, juntos, mas recentemente
com esta nova luta, já tem mais três municípios. Criou Breu Branco, Goianésia, e
Ipixuma. E aí ampliou o movimento como ampliaram os municípios.
– Maria de Jesus
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“E aí apareceu os movimentos...”
Tinha muitos aliados bem importantes aqui. A igreja católica e o CPT, sempre davam
apoio.

Tinha o apoio dos movimentos sociais desde o início. Veio a CPT, veio a SDDH, que é a
Sociedade dos Direitos Humanos, e veio a Igreja Católica. E veio o CIME por causa dos
índios. Tem os índios Parakanã, os índios Gaviões que também era envolvidos nesta
barragem. Os Gaviões foi para PA-70 e os Parakanã ficou lá no Porto Lagos, lá do lado
de Repartamento.
- Augustino

“E ao longo do tempo, criamos nossas próprias organizações...”
Em 1986 criamos a Commissao dos Atinidos Pela Barragem de Tucuruí. Éramos
sindicatos de Jacundá, Itupiranga, Repartimento, e Tucuruí, e nos criamos a comissão de
atingidos.
– Maria de Jesus

Em ‘92,‘93 por aí, criamos uma outra entidade pela defesa dos atingidos pela barragem,
chamada CABA. Foi criado um grupo que envolveu não só Jacundá e a barragem de
Tucuruí, envolveu aquela barragem que ta iniciando a ser feita em Altamira, e em
Roraima, Rio Branco.
- Augustino

Há muito tempo que os sindicatos não estão de frente. Agora, estão as associações, e o
sindicato tem muitos anos que não participa nesta luta. E quando foi criado a
cooperativa, a própria cooperativa tomou conta dessa luta.
– Maria de Jesus
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“ E sempre os políticos, os prefeitos e os vereadores, a empresa acabava
cooptando, pagando para eles fazer vista grossa...”
“E a Eletronorte, com um quadro de funcionários históricos... continua. E eles tentam
sempre fazer os jogos, com o prefeito ou a prefeita nas mãos, pra o movimento se
enfraquecer.”
- Maria de Jesus

Tivemos um problema com o prefeito daqui na época... A gente tinha um prefeito que
tinha mais uma afinidade melhor com Eletronorte que os trabalhadores. Se ele fosse um
prefeito que tivesse uma afinidade melhor com os trabalhadores, ele teria feito a cidade
de Jacundá bem melhor. Mais, como ele não foi... Ele fez bastante coisa, Eletronorte fez
bastante coisa na cidade, mas se ele fosse um prefeito mais autêntico, ele teria deixado a
cidade uma beleza.
- Augustino

Até hoje, tem trinta anos, e nós ainda não acabamos de receber nossos direitos. É uma
crueldade na parte do governo federal, mas também a culpa foi do governo municipal
porque tinha que acompanhar o trabalho e brigar. Porque o prefeito naquela época tinha
sua influência política, que o prefeito era Paixão, mas ele não fez este trabalho como
devia fazer para ser um trabalho que não prejudicasse os expropriados.
- Leopoldinho

A Luta Começa
“Aquele trabalho de conscientização...”
Aí nos começamos a luta. Eletronorte fez um acampamento aqui no Jacundá, e o pessoal
já estava encampado no colégio. Eletronorte veio pra ca pra tentar enganar eles, mais uma
vez. Aí os fomos conversar com eles, mostrar para eles o que era o sindicato, aquele
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trabalho de conscientização. Porque eles não tinha o trabalho de conscientização.
Conscientização sobre o sindicato, sobre Eletronorte, o que ia acontecer com eles, que
eles não tinha cadastrado, né? E que se eles não se unissem com o sindicato, eles não iam
ficar forte, não iam ter condição para negociar com Eletronorte.
-Augustino

A gente disse, “O sindicato tem que participar na negociação, não vamos aceitar essas
pessoas serem ultrapassados pela Eletronorte.” Então, a briga começou. E aí, foi em ’85,
a Eletronorte montou uma esquema de segurança. Nos acampamentos que eles faziam,
nas casas onde os expropriados estavam, os órgãos, a escola, a prefeitura. Ela botava uma
segurança. Pegava os próprios expropriados, fechava todas as portas de cada um, cada um
de capacete, de facão, coisas assim, como segurança para ninguém entrar. Ninguém, tipo,
eu, padre. Era para a gente não ter acesso a essas pessoas. Só entrava o prefeito, quem ele
quisesse, e a Eletronorte. Pra eu entrar eu tinha que chamar o padre, e a gente tinha que ir
lá como se fosse para celebrar, coisas assim. Para simplesmente ter acesso aos
expropriados. Até conscientizar eles que eles não podiam ficar no jogo da Eletronorte e
do prefeito. Que tinha que estar junta com eles em defesa deles. Isso foi um pouco difícil,
porque eles compreenderam que realmente era essa oposição, e aí houve uma reação da
Eletronorte, e colocou policia federal e aí deu um choque com os trabalhadores, e houve
um tirou nesse trabalhador baleado. E eu saí procurada varias vezes, pessoal me escondeu
nas casas, ficava sendo acompanhada com muita gente para poder evitar que eles fazer
alguma coisa. Assim, foi uma perseguição muito grande.... E a gente fazia reunião, fazia
explicação, chamava outros técnicos para provar que eles estavam sendo lesados pela
empresa, que ele não podiam aceitar tudo que Eletronorte queria. Eles tinham que resistir,
mesmo que demorasse um pouco mais. E eventualmente a gente consegui e acaba
fazendo um grupo de maioria. Em pouco tempo eles entenderam, né? Chegou um
momento que o sindicato ficou muito forte, que eu fiquei também muito forte com ele.
– Maria de Jesus
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“Lutamos para um novo cadastramento...”
No ano ’77, ’78, por aí, eles tinham feito o levantamento, e eles consideravam
expropriados só aqueles que fizeram cadastramento. Mas depois que encherem o lago,
entrou outro povo, mais ou menos 600 famílias, que eles não queriam considerar. Porque
toda a área era terra devoluta. Então Eletronorte considerava que eles eram invasores. Ela
considerava que eles estavam na terra da união, e na verdade eles estavam na terra da
união, só que tinha muitos anos que eles viviam nessas áreas....
E aí nos fomos lutando com esta pessoal para eles ter os mesmos direitos do que os
expropriados velhos. Por que Eletronorte tinha dado, pagado o lote deles, né? Tinha dado
todos os direitos deles- casa, se tivesse casa eles dava outra casa, ou se tivesse lote eles
dava outro lote de terra, se tivesse pasto eles pagavam pasto. E aí esses outros também,
nos lutamos para eles ter os mesmos direitos do que os expropriados velhos. E aí, a nossa
luta. E isso foi uma luta muito tremenda para a gente conseguir. Com muito luta com a
igreja, com o sindicato, com esses outros- SDDH, com CIME, com CPT- a gente
conseguiu fazer que Eletronorte fizesse um novo cadastramento para cadastrar essa
pessoal que era desapropriada.
– Augustino

A Eletronorte, para poder enrolar o pessoal, ela montou um escritório aqui. E ela
chamava as pessoas para negociar. Quando eu disse que não aceitava negociar assim que
eu participasse, eles ficavam quietos. Mas a noite, eles saíram de casa em casa,
negociando escondidos. E os expropriados sentiam obrigados a aceitar o proposto deles.
Se tinha que receber 100, eles ofereceram 20, e estava fechado. Quando eu descobri a
esquema de negociação elícita, escondida, sem participação do sindicato, já estava
concluído o serviço. E eu tive que articular aos sindicatos locais, os três sindicatos, e
tiramos uma comissão e fomos a Brasília. E lá nós decidimos que aquelas negociações
seriam suspensas, que não aceitava... E realmente o pagamento foi suspenso. E houve
uma revolta dos expropriados comigo. Porque eu mandei suspender o pagamento. A,
minha amiga, isso deu confusão do tamanho do mundo, porque não queriam de jeito
nenhum ficar sem receber, porque pensavam também que nunca mais iam receber. Então,
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fui para confusão com eles. Montei num processo na justiça contra Eletronorte, pedindo a
renegociação dos processos de cada um. E quando que foi feita uma reavaliação do todo
o processo, a gente viu o que cada um teve na sua negociação. Tipo, quem tinha 200 para
receber, recebeu 30, recebeu 50... E esse processo foi pra a justiça, e mexeu pra lá, nessa
época a justiça não ia contra Eletronorte de jeito nenhum... Mas mesmo assim o
pagamento havia suspendido, e decidiram que iriam renegociar. E renegociaram, e essas
pessoas receberam uma indenização mais considerável pelo que eles tinham, mesmo, a
receber. E aí ficavam alegres de novo, quando voltaram a receber seus pagamentos. E aí
esse processo foi muito longo, muito duro. Muito de alto de baixo, muito sofrimento,
muito perseguição.
– Maria de Jesus

Um Comissão Interministerial e 45 Itens
A comissão interministerial foi criado desde ’85. Sempre ela reforçava, sempre ela
trocava de membros, e sempre teve ela junta com a gente porque realmente essa comissão
interministerial dava forca para a gente poder cobrar. Aí estava representante do
Ministério de Minas e Energia, estava representante do governo federal, estava
representante da Eletronorte. Esses três estanças aí, esses. E o sindicato que representava
a base. E tinha mais o SDDH, tinha a igreja, tinha CPT, CIME, todos como apoio.
- Augustino

Esta Comissão Interministerial foi criado numa época que eu estava presidente do
sindicato. Em ’86, ’87. Todas essas coisas que a Eletronorte não queria atender, a gente
foi fazer uma palta de tudo. Marcavam varias vezes para vir, nunca chegavam. Chegavam
momentos que a gente tinha que ir de qualquer jeito para Eletronorte, chegar em Brasília.
Nos tínhamos que ir pra Brasília uma vez, para fazer esta debate, quando foi criado essa
comissão. Nos fomos trinta dias em Brasília. E aí o presidente da Eletronorte não atendia,
o ministério não atendia, até o presidente, que era Sarney, ninguém atendia. Passou uma
semana, e passou 15 dias, e passou um mês, e quando passou um mês nós estávamos em
desespero. E a gente ficava assim, ia todo dia cedinho para a Eletronorte, e a noite
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voltava. A gente foi para ministério, ministério, ao gabinete de deputados, gabinete de
senadores, tudo que possa imaginar, a gente foi. E nada. E um dia e chamei o pessoal
para nós fazer uma ação contra eles. E tinha Doutor Altir, que era um diretor principal da
Eletronorte, uma figura principal. Depois do presidente, era ele. E eles não ia deixar a
gente subir de jeito nenhum... E aí eu disse, “Bora gente, vamos fazer uma ação. Nós
vamos lá na sala dele, e quando a gente chegar, eu entrar e tirar o chave da porta. E vocês
vão entrar de um por um, e quando tudo mundo entrar, eu tranco e seguro.” E quando nos
entramos, fui na frente mais uma outra colega, e os outros foram atrás. E um ia por um, e
começamos a chamar atenção. Quando nos terminamos ocupar a sala dele, eu trancei e
tirei a chave e nos falamos para ele que a partir daquele momento, ele só saia daquele sala
e só se comunicava se fosse com nossa autorização. E tirei a tomada do telefone, que
nessa época era telefone fixo, e tomamos a garrafa de café que tinha, tomamos a água que
tinha, pegou tudo que tinha. “É dizer que você vai ficar conosco até a hora que a gente
quiser.” E aí ele entrou no desespero. A gente foi cedinho para lá, e quando foi 11 horas,
mais o menos, ele disse, “Vocês têm que me dar licença porque tenho que pegar minha
filha na escola.” E nós dissemos, “É? Você tem que pegar ela? Ela vai ter que ser deixada
na casa sozinha. Porque nós também deixamos nossos filhos, tem mais de trinta dias, e
você nunca pensava que a gente tem filhos. Que tem marido, que tem esposa, que tem
responsabilidade. Você nunca nos dera atenção, nós estamos cansados de ficar fora da
casa, de ser enrolados. Então, você pode dizer para sua filha que ela vai ter que achar um
outro caminho para casa. E esse telefone só vai funcionar na hora que você coloca na
nossa frente o presidente da empresa, o ministro da Minas e Energia, o ministro da
Justiça, o ministro da Educação, o ministro da Reforma Agrária, todos eles,” porque
quando a gente tentava com um desses ministros individuais, ele dizia que não ia fazer
porque a responsabilidade era do outro ministro e não era sua. Então nesta audiência a
gente só ia aceitar se for todos, todos, todos. E era nossa proposta criar uma Comissão
Interministerial para resolver os problemas, para acabar esse jogo de empurra. E deu
meio-dia e ele queria sair para almoçar, e dissemos que não ia almoçar. Que nos não ia,
então ele também não ia. Passou meio-dia, uma hora, duas horas, e cinco horas da tarde
pediu para eu ligar o telefone. “Para que?” E ele falou que ia pedir para o presidente para
colocar uma reunião como nós exigimos... E ele realmente colocou o presidente da
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empresa, falou que estava preso por nós desde cedo, seqüestrado desde cedo. E aí ele
mobilizou essa reunião, e quando foi 8 horas da noite, chegou o presidente com todo o
pessoal, todo o aparato que precisava para fazer uma reunião. Todos os ministérios que
nós exigimos, todo o apoio. E aí já trouxeram um jantar para tudo mundo, para cada um
que estava ali. E tinha a imprensa, o pessoal dos ministérios. E já trouxeram uns ônibus
alugados para que na hora que terminasse a audiência, conduzir a gente ate a Contagri, e
de lá até as nossas casas. E assim foi feito. Terminou 5 da manhã. E a partir da reunião
tudo que foi negociado foi através dessa comissão. Era negociado coletivamente, para
ninguém ficar empurrando... E foi assim, a partir dessa Comissão Interministerial, que
foram construídos esses 45 itens.
– Maria de Jesus

Desde 1985, os representantes dos sindicatos foram pra Brasília. Todo ano nos íamos
para Brasília, realmente, atrás destes itens que Eletronorte prometia, prometia, mas não
fazia as coisas. Era problema de estrada, problema de aeroporto, problema de prefeitura,
sede, câmara, vereador, tudo isso. Então de ’85 a ’95 nós íamos todo ano, e ela sempre
fazia, ela sempre fazia alguma coisa mas ficaram as outras coisas sem fazer. Cada ano ela
pagava um item, dois itens. Ela ficava cumprindo estes 45 itens desde ’85 a ’95. Foi em
’95 que realmente acabou. Dez anos para ela cumprir estes 45 itens.
- Augustino

O Encampamento de 3 anos e 8 meses...
Depois das novas negociações, Eletronorte fez um pagamento, e aí ficou, realmente...
ficou muito gente sem receber... Então, nós passamos 3 anos e 8 meses acampado para
resolver esse problema destes requerimentos. Nós acampamos alem da barragem em
Tucuruí, na entrada da vila permanente. Foi em ’91 e terminou em ’95. E realmente nos
recebemos. No dia 15 de Junho de 1995, nos fizemos negociado com a Eletronorte, e
Eletronorte fez uma acordo com o sindicato e a associação. Lá foi quando Eletronorte
pagou os expropriados.
- Augustino
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Eu participei de nove acampamentos durante todo esse projeto tudo em função da
Eletronorte, e o último acampamento que eu participei foi em 1991. Ele durou uns 3 anos.
Esse ocorreu bem na entrada da Eletronorte. E, sabe, nesse acampamento nasceram 29
crianças. Aí esse acampamento tinha assim a volta da negociação com a Eletronorte. A
gente estava cobrando os projetos que ela não tinha feito, e no fim, a gente consegui.
- Raimundinho

Foi em função dessa pressão que Eletronorte criou o programa social. Desse
encampamento, quando gente ficou lá por muito tempo, e tinha gente que morreu, que
estava doente. Isso ajudou a sensibilizar ela.
– Maria de Jesus

A Luta Continua
“10 alqueires e o tempo parado...”
Depois do encampamento de 3 anos e 8 meses, a Eletronorte acabou com os 45 itens.
Depois disso, eu realmente não tenho acompanhado o movimento. Passamos o sindicato
para outros companheiros. Mas ainda falta algumas coisas que Eletronorte ainda não
pagou. E aí o movimento, as outras organizações, eles estão cobrando estes itens. Como o
tempo parado e a questão dos 10 alqueires.
- Augustino

Nos cobramos o tempo parado. Porque? Porque ela chegou aqui em ’78, e passou lá e nos
mandar para. “Para! Não pode plantar, não mais pode derrubar, nada. A partir de agora
você não vai fazer mais roça. E você vai sair daqui, que o lago vai tomar conta dessa
terra.” E a gente já parou com as atividades. Quando a gente vim pra a nova cidade, foi
em ’80, ’81, por ai, já ficou sete anos parados. Então nós cobramos, dizendo que ela
pagasse para nós este tempo parado.
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– Otávio

Hoje pela lei do INCRA, o lote para o posseiro, o agricultor, é de 21 alqueires. E
Eletronorte só nos deu 10 alqueires. Então nós temos um saldo de 11 alqueires que nós
cobramos com o nome de “modo rural.” Este modo rural estamos cobrando junto com o
tempo parado. Tempo parado foi sete anos que nós passamos sem terra, começando
quando a barragem fechou, sem nada, por causo do governo.
- Leopoldinho

O Programa Social, A Cooperativa, e A Associação
Hoje tem uma cooperativa. Que representa uma programa social, e o presidente é um
vereador, o Zé Martins, que é o representante do PROSET aqui. Que é um programa
social feito pela Eletronorte para tentar responder a uma reivindicação velha dos
expropriados, que dizem que eles tinha uns 20 alqueires de terra e a Eletronorte só deu
10, que eles precisavam receber indenização dos tempos que Eletronorte parou eles
trabalhar, que querem recompensa, em fim. Coisas que eles entendem que estavam no
prejuízo, que Eletronorte precisa fazer. A indenização dessas demandas. Então, por fim,
quando os processos deles foram encerrados, a Eletronorte não se sentia a
responsabilidade de indenizar mais nada porque o processo foi finalizada. Então, mesmo
assim, a gente tentou fazer uma proposta. Eu participei em todo este processo, no inicio,
né? Até chegamos a conclusão e a gente tentou, pela empresa, se era possível criar um
programa social. A gente já estava nesta debate em 2004, 2005. E de lá para cá ela foi só
amadurecendo, e ela se oficializou no ano passado. E ao princípio eles receberam um
cartão alimentação, que era R$200 por mês em compra de alimentos. ao final desse
cartão, eles receberam R$3000 para investir, coletivamente, com este programa. Cada um
que tinha processo, como se você tivesse dois processos, receberia R$6000. Então, aí, a
medida que você recebe essa ajuda, Eletronorte definiu que ela viesse individual. Ela vem
coletivamente. A partir duma cooperativa, e essa cooperativa comprou uma terra, e
trabalha num projeto de farinha. E eles plantam, não se quantos alqueires, de mandioca, e
já têm varias máquinas que implementam nos trabalhos deles. Então estão trabalhando
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numa serie de coisas lá, tá muito bonito lá, muito bom. E cada município tem uma
cooperativo em andamento. E este projeto e um pioneiro no Brasil. Tem outros estados
que têm conhecimento que este projeto tá andando, que querem conhecer para ver se
podem levar para outros estados brasileiros que têm hidrelétricas também. Aqui e um
projeto pioneiro, na verdade.
Há uma exceção, tem alguns expropriados que não aderiram a cooperativa. Ficaram fora.
A maioria aderiu, a minoria não aderiu. E aí, continua aquela briga individualizada, que
eles querem receber o 3.000 para eles gastar. Pessoalmente. E Eletronorte montou um
programa social, que vai cuidar desse dinheiro, para gerar renda para eles. A gente, até
ponto de vista geral, compreende que é muito melhor para eles. Eu acho. Querem
R$3.000 e acaba da noite por dia, e lá não, eles investirem em alguma coisa, e no final
das contas aquela produção que gera coletivamente pode ser muito maior.
– Maria de Jesus

Os expropriados, insatisfeitos com Eletronorte, começaram a reivindicar pelos direitos de
tempo parado, e algumas outras coisas que ficaram. E os expropriados, que foram
atingidos pela barragem, chegaram num ponto e eles acamparam em frente o escritório da
Eletronorte. E em 2005, 2006, Eletronorte passou um cartão de crédito para usar no
supermercado, que seria de R$200, de credito alimentar, só pra comprar alimento no
supermercado. Isso passou num período de vinte meses, foi agora, em 2005 ou 6. E
depois que terminou, ficou um restante deste crédito de R$3.000 por processo. E
Eletronorte falou que não ia para passar mais individualmente, que ia formar uma
cooperativa, e essa cooperativa ia administrar esse restante de dinheiro. E fizeram uma
grande reunião, e Eletronorte, sempre preparada, lhes convenceram que esta cooperativa
ia trazer muito benefício para o expropriado. Em termo de alimento, que ia comprar uma
terra, ia ter muitas frutas, legumes, tudo. E um vereador que não é de Velha Jacundá, que
não é um expropriado, só um vereador que tinha um vínculo com a Eletronorte, assumiu
como presidente dessa cooperativa. E é errado, ele não conhece nada da história de Velha
Jacundá. Ele pegou R$1 milhão da Eletronorte para montar essa cooperativa, e comprou
uma terra por R$400,000, comprou uma casa por R$100,000, começou a gastar este
recurso. E pra requerer esse dinheiro da Eletronorte, funcionários da Eletronorte juntos
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com esse vereador e mais algumas pessoas, tentaram convencer pessoas para assinar.
Pessoas que era cega, pessoas idosas, sem andar. Pegaram na mão, fizeram. E tem quase
400 que aceitaram, que foram enganados, tem quase 400. Mas hoje, não assinariam os
400. Porque não tiveram nenhuma vantagem para elas. Foram totalmente enganados.
Essa cooperativa não serve pra nada. Ta com quase 8 anos de fundado, e até agora quem
faz parte dela não receberam nada. Algumas, como meu pai, e 130 pessoas daqui que não
faz parte, acharam que era inconveniente. Qual idoso é esse que pode fazer parte duma
cooperativa? Não existe idoso que faz parte duma cooperativa. Ele tem que ter uma
aposentadoria, tem que ter uma acompanhamento de saúde. Essa cooperativa seria muito
bom para os filhos, né? Pessoas jovens para trabalhar nela porque com uma cooperativa,
pessoa tem que trabalhar para vir a renda. Um senhor de 70, 80 anos fazer parte de
cooperativa agrícola? Então, em cada município tem um presidente que e responsável
para a cooperativa daquele município. E junto, ao lado, da cooperativa forma os grupos
das pessoas que não aceitaram, que são as Associações dos Atingidos Pela Barragem. Em
todos os sete municípios tem essa entidade, tem pessoal que não assinaram.
- Leoze

A Eletronorte nunca pagou nossos direitos, e para nos serviu ela criou um programa
chamado PROSET. PROSET é um programa social para melhorar a condição dos
expropriados, que é o Programa Social dos Expropriados da Primeira Etapa de Tucuruí.
Só que essa associação quase não funciona pela falta de condições. É muito carente. Com
o Proset vem a cooperativa, o Proset criou a cooperativa. Só que essa cooperativa só
aceitou os expropriados que assinaram. E eles fizeram o povo assinar, e iludiu o povo.
Então a gente, os expropriados, tinham R$3.000 para receber, e Eletronorte coloca a
dinheiro na conta da cooperativa e quem usa é o presidente. Eletronorte tomou o nosso
pequeno recurso e deu para o presidente dessa cooperativa. Foi criado dois anos atrás,
está completando dois anos e até agora nenhum associado recebeu nenhum benefício da
cooperativa. E os bens patrimoniais que devia ser dos associados, os associados não tem
nenhuma participação, não tem nada de vantagem dessa cooperativa. E o problema agora
é que Eletronorte só considera o presidente desse cooperativa como representante dos
expropriados. Ela só ouve a cooperativa, representada por um vereador que não morou,
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que não conhece a historia do passado desse povo. E não foi eleito pelo povo, foi
escolhido pela empresa. Não foi a gente que botou ele lá. Não foi eleito, e tem no mão
dele R$1 milhão, tirado dos expropriados. Que vivem na miséria
- Leopoldinho

A associação foi criada em 1993, mais ou menos. E nós reformamos, reestruturamos ela
em 2006. Mas Eletronorte não aceita ela como representante dos expropriados. Nunca
obteremos nada, nem temos direito de assentar com Eletronorte. Só a cooperativa.
E agora, a diretoria, sem direito, sem vantagem, pessoas vão saindo. Temos umas 130
pessoas que não aceitaram essa cooperativa, que dão apoio pra a associação, e quase 10
na diretoria da associação.
- Otávio

Nos tentamos criar cooperativismo. Queremos que a empresa vinha com a estrutura
financeira, equipamentos, terra. E nós combinamos, e tem cooperativismo. Mas não
aconteceu. Tem uma cooperativa agora, mas ela é nova. A cooperativa agora, ela se
fechou. Entre a empresa e uma liderança. A liderança, o Zé Martins esta terminando o
mandato agora, no final do ano... Eles sentem assim, quem era os cooperativados da
cooperativa, eles se sentem fechada. Não receberem milho, não receberem nada. E até
algumas pessoas que foram investidores. Perdeu, porque eles tinham um programa de
produzir mais rápido a cultura, e até agora não se andou muito. Porque eles tentaram a
fazer alguma coisa que eles não queriam. O idoso tem a aposentadoria, mas precisa de
remanejamento, de dinheiro.... Acho que eles deveriam chamar a gente para discutir. Se
têm direito, quem tem direito, aonde busca direito. Não tem muito disso. Se fecha ela, a
empresa. E ela, Eletronorte, escolheu aquela liderança.
– Carlos
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“E essa luta nossa com essa empresa, a luta dos atingidos de
Jacundá, pode dizer que ela ainda não acabou.”
A gente acha que ate hoje deveria ser responsabilidade da empresa, da Eletronorte, com
essas pessoas. De nos. Principalmente, com as pessoas idosas. Com a primeira geração,
as pessoas que tinha família lá. Os filhos, não, mais pelo menos a responsabilidade por
esses idosos, um acompanhamento. De saúde, de cesta básica, alguma coisa. Porque? A
empresa tirou as pessoas de lá, e colocou em outro ligar. Lá a pessoa tinha certeza que ele
viveria o resto da sua vida em paz, com seus alimentos que a natureza oferecia, sem
ganância, para colocar numa terra estranha, com outras pessoas. Nem a questão devia tido
ter uma pessoa acompanhando essas pessoas, para se habituar. Mas não, ela
simplesmente tirou e colocou ali. Então, era irresponsabilidade.
- Leoze

Hoje, eu acho que o que a maioria dos expropriados espera, é que a empresa, Eletronorte,
o governo federal, repara isso aqui. Que hoje a maioria dos expropriados são idososentão nem falando nos filhos, que eu sou filho do expropriado, só falando no lado dos
idosos- que eles tivessem um acompanhamento de saúde, de alimentação, e moradia. Pra
os que precisam. Que ela pudesse fazer isso- uma aposentadoria, alimentação, como ela
faz dois anos atrás, que ela continuasse isso. Pequenas coisas para uma empresa tão rica.
Não é nada.
No fim das contas, hoje nós estamos esperando justiça, nossos direitos humanos, tudo que
até agora não foi pagado. Porque nós ainda não perdemos esperança, mas não temos
também grande esperança de receber os nossos direitos.
- Leopoldinho

A segunda geração, os jovens, não recebeu nada. Nós perdemos nossa cultura, tudo. É
por isso que nos, a segunda geração, achamos que deve ter mais um recurso. Uma escola
melhor, moradia melhor, zona rural melhor. Mas pode até acontecer isso pra frente. Não
sei. Ninguém sabe.
- Carlos
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Eu ia receber e a casa, e a terra que era para me entregar, mas nunca me entregaram. Eu
estou numa casa alugada na ponta de rua... E até hoje fico enrolado com minha
aposentadoria. A Eletronorte, ele diziam que ia nos aposentar, “Tem calma, tem calma,
tem calma” Eu tô com 74 anos, não tem como comer, e minha aposentadoria ainda tá
enrolada, até hoje.
– Otávio

Muitas coisas andaram, muitas coisas foram ficando, outras pessoas assumiram as tarefas.
Algumas coisas melhoraram, outras enfraqueceram, perderem de vista o que era o
objetivo principal. Tudo mundo apenas fala na aposentadoria, não tem mais aquela
questão da luta pela terra, o melhoramento da agricultura familiar, esta muito parado na
verdade. As direções têm ficado assim muito alheias, em suas responsabilidades sócias,
deixam as prefeituras muito soltas. Que não fazem suas tarefas. O sindicato, que tem
responsabilidade por esta questão, tem cruzado os braços. É ruim. A gente vai ver assim,
se este novo governo agora, se a gente dar uma retornada, fazer esta integração. Do social
com a institucional.
– Maria de Jesus

Eletronorte nunca pagou todos meus direitos. Até hoje. Eu vou morrer com raiva de
Eletronorte.
- Gustavo

Lições Aprendidas
“A gente já aprendeu muito nessa luta nossa...”
“O povo tem que estar preparado e organizado... Tem que saber seus
direitos...”
Hoje, eu diria para outra barragem ou para outros expropriados e outros ribeirinhos que
eles devem ver o exemplo desse, que já aconteceu aqui, e não aceitar o que a barragem
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seja feito antes de retirar o pessoal de dentro. Os expropriados hoje, eles esses devem ter
essa consciência. Sair sim, mas depois que tiver tudo mundo assentado, tudo mundo com
seus lugares, com seus lotes. Porque se eles não pedem... aqui no Jacundá muita gente
que era expropriado perdeu seus lotes e até hoje não conseguiu. Então, que outra
barragem que ia acontecer, tanto faz ribeirinhos como índios, que recebem seus direitos,
antes, para poder fechar a barragem. Tem que receber seus direitos antes de fechar a
barragem.
- Augustino

Porque hoje a gente já tem uma noção das coisas, devia ter um funcionário da confiança
do governo municipal para acompanhar todo o trabalho que ele conhecia do seu povo.
- Leopoldinho

Primeira de fazer uma barragem, tem que fazer aquela bonita pesquisa, para ver o que
realmente tem naquele região, o que não tem. Tem que saber exatamente o que vai ser
perdido para que as pessoas, os expropriados, recebem seus direitos. Que a empresa paga
eles pro que é perdido. E, com certeza, tem que ver a cultura do povo lá e preservar esta
cultura.
- Paulo

Eu acho que eles não podem ser despreparados igual que esse povo daqui. Tem que estar
bastante organizados. Criar, uma comissão mista de técnicos, de apoio popular, logístico,
de tudo, para ter um bom advogado, um bom engenheiro, um bom agrônomo. Para que
eles podem ter uma avaliação das perdas que eles terão. Tipo, cada um tem uma roca
aqui, tem uma casa aqui, tem terra aqui, Tem que avaliar paralelamente, tem que ter
consciência dos direitos que eles tem, pra quando Eletronorte mandar o técnico eles
podem estar bem ali, do lado. Não da para enfrentar uma situação tão grave desse assim
sem estar organizados, com uma estrutura. Porque o governo vai fazer seus programas,
vai fazer seus investimentos, vai cumprir seus projetos, mas o povo não pode, em função
dos grandes projetos, ser tão penalizado como já foi. Que todas estas barragens, toda essa
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problemática que aconteceu, que sirva de experiência para não acontecer mais. Para não
acontecer mais tanta crueldade.
- Maria de Jesus

“Tem que se unir o movimento...”
As barragens, isso é uma coisa pública, mas o governo brasileira não vai financiar, não
vai dar recursos para um movimento pra trabalhar contra ele. Nenhum governo faz isso.
Então precisa de tudo isso apoio- os advogados, os sindicatos, as universidades, a CPT, a
igreja católica, que foi o principal pra abrir a visão da gente nesta historia, a igreja
luterana, a FETAGRE. Todos esse pessoal ajudaram muito, e ainda ajudam.
- Raimundinho

Eu diria que tem que se unir o movimento. Os sindicatos, as igrejas, entidades que podem
defender os direitos dos expropriados. Tem muitos que faz, muitos que não ajudam muito
bem, mas tem os que ajudam mesmo. Tem o MAB, tem os sindicatos, que são entidades
boas, tem o SDDH, a CPT, a igreja católica. Tem os que eram defensores muito bons
para este movimento.
- Augustino

“Tem que ter uma visão mais ampla…”
“O grande erro é que se acontece hoje uma outra barragem, a gente ganharia mais.
Porque hoje a gente tem mais conhecimento, a luta antes era mais por indenizações. Nós
não tínhamos muito dessa visão de projetos de desenvolvimento. Não tinha muito isso.
Foi assim, que era uma luta coletiva, mas que se tornava individual porque cada um
recebia sua indenização. E isso foi muito errado. Hoje eu faria totalmente diferente. Se
acontecesse hoje uma indenização, e se eu fosse participar, eu era capaz até de propor que
uma parte da indenização se investida em programas sociais.”
- Raimundinho
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“Acho que hoje se o governo brasileiro quiser construir uma outra
barragem na Amazônia ele vai ter muito problema...”
Tem uma comunidade no Rio Xingu, e Eletronorte está querendo construir uma
barragem, chamada Belo Monte. E a comunidade não quer aceitar de maneira alguma.
Ninguém quer sair do seu maio ambiente, do seu lugar de convivo, para o que se chama
progresso. Ninguém quer perder onde mora, onde nasceu, sua beleza natural, para ser
modificado duma maneira tão grossa. Então, eles fizer isso, vai ter um acompanhamento
muito melhor do que nos. Com certeza com o exemplo de outras barragens que já teve no
Brasil, hoje essas pessoas já são mais madurecidas, sabem melhor seus direitos. E que
Eletronorte deve rever essa causa com o pessoal atingido pelas barragens.
- Leoze

Hoje esta mais fácil porque o povo já tem mais consciência. E o sindicato não ta sozinha,
hoje tem o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, que já trabalha essa
conscientização, muito ampla, muito aberta, então o nível de consciência hoje é maior.
Tem as igrejas, a CPT, a CMBB, o MAB, em fim. Todos eles já trabalham nesse
conscientização, já preparam esse povo aqui. Como aqui, no Xingu, Belo Monte. Desde
os anos ’90, a gente discutia com Eletronorte, e disse que não podiam colocar essa
barragem ali... Porque ao longo do tempo os movimentos amadureceram, se preparavam.
A própria Eletronorte avançou, tem uma outra mentalidade, porque tem um governo
diferente. Hoje, eles não vão sofrer igual a nosso povo, que sofreu. Acho que essa
questão da organização, ela esta bastante avançada, e o povo esta bastante protegida neste
sentido... Mas sempre vão ter aqueles figurões que aparecem para fazer mal. E temos que
estar preparados.
- Maria de Jesus

“Nossa história, os fatos reais não podem ser escondidos.
Tem que ser divulgados, falados, escritos.”
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Glossary of Terms and Abbreviations
alagado- submerged, flooded, referring to those dam-affected people that were resettled prior to
the flooding of the dam’s reservoir and then displaced a second time as the water level
surpassed original projections.
alqueire- unit of measurement of agrarian land, equivalent to approximately 2.72 hectaresa
atingido- affected, damaged, referring those that identify as having been affected by a
hydroelectric dam
barragem- dam
CAPB- Comissão dos Atingidos Pela Barragem de Tucuruí (Commission of People Affected by
the Tucuruí Dam), created in 1986 by the STR of the Tucuruí region to represent
expropriados
cesta básica- basic needs for one family for one month, used in Brasilian social welfare
programs
CIMI- Conselho Indigenista Missionário (Indigenous Missionary Commission)
Comissão Interministerial- Interministerial Commission, formed to address the grievances of
communities affected by the Tucuruí Dam
CPT- Comissão Pastoral da Terra (Pastoral Land Commission)
CRAB- Comissiao Regional de Atingidos por Barragens (Regional Commisssion of Dam
Affected People), former anti-dam movement in the southern region.
EIA- Estudo de Impacto Ambiental (Environmental Impact Study)- Second phase in dam
construction. See also RIMA.
expropriação- expropriation
expropriado- expropriated, displaced
IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Brasilian
Institute for the Environment and Renewable Natural Resources)- Brasilian governmental
agency for environmental issues
indenização- indeminifcation
levantamento- survey
MAB- Movimento dos Atingidos Pela Barragem
MMC- Movimento das Mulheres Camponesas (Movement of Rural Women)
MPA- Movimento dos Pequenos Agricultores (Movement of Small Farmers)
MST- Movimento Sem Terra (Landless Peoples Movement)
PROSET - Programa Social dos Expropriados da Primeira Etapa de Tucuruí (Social Program
for the Expropriates of the First Phase of the Tucurui Dam), a social program created by
Eletronorte to deal with remaining issues and demands of displacd people
PT- Partido dos Trabalhadores (Workers’ Party)
queda d’água- waterfall
remanejamento- resettlement
RIMA (Relatório de Impacto Ambiental, Environmental Impact Report)- Second phase in dam
construction. See also EIA.
SDDH- Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos (Society for the Defense of Human Rights)
STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Rural Worker’s Union)
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Appendix: Interviewees
No.

Nome*

Idad
e

Sexo

Cidade

Organizaçao

Papel/Posiçao

Data

Morador de V.J.
Associado,
Morador de V.J.

12/11

12/11

1

Carlos

30-40

H

Jacundá

N/A

2
3

Gustavo

70-80

H

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Augustino

70-80

H

Jacundá

4

Loeze

30-40

H

Jacundá

STR- Jacundá
Sec. da CulturaJacundá

5

Leopoldinho

70-80

H

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Martina

70-80

M

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Otávio

70-80

H

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Sílvio

70-80

H

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Thiago

70-80

H

Jacundá

Associaçao dos Exp.

Associado
Históriador,
Morador de V.J.
Associado,
Morador de V.J.
Associado,
Moradora de V.J.
Associado,
Morador de V.J.
Associado,
Morador de V.J.
Associado,
Morador de V.J.

6
7

Beatriz

80-90

M

Jacundá

N/A

Moradora de V.J.

14/11

Paulo

80-90

H

Jacundá

N/A

14/11

8

Claudiomar
Maria de
Jesus

40-50

H

Jacundá

40-50

M

Jacundá

N/A
PT, PrefeituraJacundá

Morador de V.J.
Históriador,
Professor

18/11

Roquevan

60-70

H

Tucuruí

MAB- Tucuruí,

Vereadora
Militante,
Expropriado

Vanessa

20-30

M

Tucuruí

MAB-Tucuruí

Militante

19/11

Luis

20-30

H

Tucuruí

MAB-Tucuruí

Militante

19/11

Dáurea

30-40

M

Tucuruí

MAB-Tucuruí

Militante

19/11

Tácio

30-40

H

Tucuruí

MAB-Tucuruí

19/11

11

Rosa

60-70

M

Tucuruí

MAB-Tucuruí

12

Raimundinho

50-60

H

Tucuruí

STR- Tucuruí

Militante
Militante,
Atingida
Militante,
Expropriado

9
10

*Nomes mudados dependendo na preferência da/o envtrevistada/o.
*Names changed based on the preference of the interviewee.
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12/11

13/11
13/11
13/11
13/11
13/11
13/11

17/11

19/11

19/11
19/11
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